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A b s t r a c t 
C h r i s t and Peace among the N a t i o n s 
P a t r i s t i c E x e g e s i s from I s a i a h 2-2-4 and Micha 4.1-4 
T h i s paper w i l l i n v e s t i g a t e the i n t e r p r e t a t i o n t h a t was 
g i v e n to the two p a r a l l e l Old Testament t e x t e s I s - 2.2-4 
and Mi. 4.1-4 i n the E a r l y C h u rch. P a r t i c u l a r a t t e n t i o n 
w i l l be p a i d to the s i g n i f i c a n c e of the promise of peace 
I s . 2.4/Mi 4.3f. 
The f i r s t p a r t of both t e x t e s , t h e prophecy of t he p i l -
grimage of the n a t i o n s to Z i o n , i s s e e n almost w i t h o u t 
e x c e p t i o n as f u l f i l l e d i n t h e c h u r c h and i n C h r i s t . The 
i n t e r p r e t a t i o n of the promise of peace, however, under-
goes d i s t i n c t t r a n s f o r m a t i o n s . I n p r e - C o n s t a n t i n e t i m e s , 
f u l f i l l m e n t i n the p e a c e f u l a c t s of t h e C h r i s t i a n s i s 
seen, and i n a more s p i r i t u a l way, as a c o n v e r s i o n from 
E v i l to Good. L a t e r E u s e b i u s of C a e s a r e a i n t r o d u c e s a 
h i s t o r i c a l - p o l i t i c a l i n t e r p r e t a t i o n which s e e s the pro -
phecy of peace, i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e s p r e a d i n g of the 
Go s p e l , as r e a l i z e d i n the Pax Romana of the Roman Em-
p i r e . T h i s type of i n t e r p r e t a t i o n a p p e a r s a g a i n , e s -
p e c i a l l y i n t h e A n t i o c h i a n t r a d i t i o n which e m p h a s i z e s a 
h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n ( H e i l s g e s c h i c h t e ) of the Old 
Testa m e n t . The commentators which g e n e r a l l y come out of 
the A l e x a n d r i a n t r a d i t i o n l i k e w i s e draw upon t h i s i n t e r -
p r e t a t i o n ; however, t h e s e w r i t e r s sometimes p l a c e an i n -
t e r p r e t a t i o n i n the s e n s e of the o l d e r t r a d i t i o n a s a 
" s p i r i t u a l " r e a d i n g a l o n g s i d e the h i s t o r i c a l - p o l i t i c a l 
r e a d i n g which s h o u l d be u n d e r s t o o d on the l e v e l of i t s 
l i t e r a l s e n s e . The s i g n i f i c a n c e of the f u l f i l l m e n t of 
the promise of peace i s o r d e r e d under the f u l f i l l m e n t of 
the e n t i r e prophecy i n C h r i s t and the c h u r c h . 
Theodor o£ Mo p s u e s t i a , who, w r i t i n g i n the A n t i o c h i a n 
t r a d i t i o n , a r r i v e s a t the i n t e r p r e t a t i o n t h a t the pro -
mise of peace i s f u l f i l l e d w i t h the r e t u r n of the Jews 
from t h e i r imprisonment, r e p r e s e n t s an e x c e p t i o n . I n the 
time of the Germanic i n v a s i o n s , a commentator from the 
West ( A v i t u s of V i e n n a ) adds an a p o c a l y p t i c - e s c h a t o l o g i -
c a l i n t e r p r e t a t i o n which s e e s the r e a l i z a t i o n of the 
prophecy as coming w i t h t h e a p p r o a c h i n g end of the 
w o r l d . 
I I -
Z u s a n i i e n f a s s u n g 
C h r i s t u s wad der V o l k e r f r i e d e 
P a t r i s t i s c h e Exegese vosi J e s a j a 2,2-4 mad Micha 4,1=4 
I n der A r b e i t w i r d d i e Auslegung, d i e d i e b e i d e n p a r a l -
l e l e n P e r i k o p e n J e s 2,2-4 und Mi 4,1-4 i n der A l t e n K i r -
che e r f u h r e n , u n t e r s u c h t . Dabei w i r d b e s o n d e r s d i e Deu-
tung der F r i e d e n s v e r h e i f l u n g J e s 2,4/Mi 4,3f- b e r i i c k -
s i c h t i g t . 
Der e r s t e T e i l b e i d e r P e r i k o p e n , d i e P r o p h e z e i u n g der 
V o l k e r w a l l f a h r t zum Zi o n , w i r d f a s t ausnahmslos a l s i n 
der K i r c h e und i n C h r i s t u s e r f i i l l t g e d e u t e t . Die A u s l e -
gung der F r i e d e n s v e r h e i f l u n g z e i g t dagegen d e u t l i c h e 
Wandlungen. I n v o r k o n s t a n t i n i s c h e r Z e i t w i r d d i e E r f i i l -
l u n g im F r i e d e n s h a n d e l n der C h r i s t e n und i n e i n e r mehr 
g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n Weise a l s Umkehr vom Bosen zum Gu-
t e n gesehen. S p a t e r f i i h r t E u s e b i u s v. C a e s a r e a e i n e h i -
s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Deutung e i n , d i e den F r i e d e n i n Pa-
r a l l e l i t a t zum Ausgehen des E v a n g e l i u m s i n der Pax Ro-
ma na, im R b merreich, v e r w i r k l i c h t s i e h t . E i n e s o l c h e 
Deutung f i n d e t s i c h s p a t e r b e s o n d e r s i n der a n t i o c h e n i -
s c h e n T r a d i t i o n w i e d e r , d i e e i n e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
Deutung des A l t e n T e s taments b e v o r z u g t . Auch d i e eher i n 
der a l e x a n d r i n i s c h e n T r a d i t i o n s t e h e n d e n A u s l e g e r nehmen 
d i e s e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Deutung a u f ; a l l e r d i n g s 
s t e l l e n s i e manchmal e i n e Auslegung im S i n n e der a l t e r e n 
T r a d i t i o n a l s " g e i s t i g e " I n t e r p r e t a t i o n neben d i e h i -
s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Deutung, d i e a u f der Ebene des L i t e -
r a l s i n n e s zu v e r s t e h e n i s t . Die Deutung der E r f u l l u n g 
der F r i e d e n s v e r h e i f l u n g i s t auf d i e E r f u l l u n g der gesam-
t e n P r o p h e z e i u n g i n C h r i s t u s und der K i r c h e h i n g e o r d n e t . 
E i n e g e w i s s e Ausnahme s t e l l t Theodor von M o p s u e s t i a dar, 
der a l s A n t i o c h e n e r zu der A u f f a s s u n g g e l a n g t , dafl d i e 
F r i e d e n s v e r h e i f l u n g mit der Ruckkehr der Juden aus der 
Gef a n g e n s c h a f t e r f i i l l t worden i s t . I n der VSlkerwande-
r u n g s z e i t f i i g t e i n A u s l e g e r des Westens ( A v i t u s v. V i e n -
ne) e i n e a p o k a l y p t i s c h - e s c h a t o l o g i s c h e Deutung h i n z u , 
d i e d i e E r f u l l u n g der P r o p h e z e i u n g auf das nahende Welt-
ende v e r w e i s t . 
- I l l -
C f a r i s t u s m d der V i i l k e r f r i e d e 
P a t r i s t i s c h e E xegese von J e s a j a 2,2-%/Micha k, i = 
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V o r a o r t 
I n der Z e i t , a l s i c h v o r meinem Studium i n der k i r c h l i -
chen J u g e n d a r b e i t t a t i g war, war das Wort " S c h w e r t e r zu 
P f l u g s c h a r e n " s o z u s a g e n h o c h a k t u e l l . Es war a l s Aufdruck 
und A u f k l e b e r u b e r a l l zu sehen; manche t r u g e n es a u f 
i h r e r K l e i d u n g . Auch w i r i n der J u g e n d a r b e i t haben o f t 
d a r i i b e r g e s p r o c h e n , wie " F r i e d e n und G e r e c h t i g k e i t " , e i n 
t h e m a t i s c h e r L e i t s a t z der damaligen Z e i t , k o n k r e t r e a l i -
s i e r t werden kbnnte. Auch s p a t e r , i n meinem Studium, h a t 
mich d i e Frage w e i t e r h i n b e g l e i t e t , wie der " F r i e d e des 
H e r r n " , den w i r C h r i s t e n uns i n der E u c h a r i s t i e f e i e r 
wiinschen, W i r k l i c h k e i t werden kann. Gerne habe i c h daher 
zugestimmt, a l s Herr P r o f . Dr. G. L o h f i n k mir v o r s c h l u g , 
d i e R e z e p t i o n der b e i d e n a l t t e s t a m e n t l i c h e n T e x t e , aus 
denen das Wort " S c h w e r t e r zu P f l u g s c h a r e n " stammt, i n der 
A l t e n K i r c h e zu u n t e r s u c h e n . 
I n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t s o l l e n d i e a l t k i r c h l i c h e n 
A u s l e g e r , s o w e i t m o g l i c h , s e l b s t i n ihrem h i s t o r i s c h e n 
Kontext zu Wort kommen. Dabei s o l l e n i n d i v i d u e l l e Schwer-
punkte und durchgehende T r a d i t i o n s l i n i e n e r f a l i t werden. 
Mit einem besonderen B l i c k auf d i e Verheiflung des F r i e -
dens , den d i e T e x t e b i e t e n , kann e i n U b e r b l i c k iiber E l e -
mente e i n e r F r i e d e n s t h e o l o g ' i e i n der A l t e n K i r c h e ge-
wonnen werden. Daft e i n s o l c h e r B e i t r a g zu e i n e r F r i e -
d e n s t h e o l o g i e der A l t e n K i r c h e von der T h e m e n s t e l l u n g 
h e r nur s e h r f r a g m e n t a r i s c h s e i n kann, v e r s t e h t s i c h 
wohl von s e l b s t . 
An d i e s e r S t e l l e muft i c h noch f u r d i e v i e l f a l t i g e H i l f e , 
i c h i c h b e i d i e s e r A r b e i t e r f u h r , Dank s a g e n . Nur e i n i g e 
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von denen, d i e d i r e k t oder i n d i r e k t h i e r z u b e i g e t r a g e n 
haben, kbnnen h i e r n a m e n t l i c h genannt werden. 
Herr P r o f . Dr. G. L o h f i n k h a t mich zu d i e s e r A r b e i t an-
g e r e g t und mir e i n i g e s u n v e r b f f e n t l i c h t e s M a t e r i a l , das 
er f u r s e i n e Untersuchung verwendet h a t t e , z u r V e r f i i -
gung g e s t e l l t . Nach seinem Weggang aus Tubingen h a t Herr 
P r o f . Dr. H.-J. Vogt mir d u r c h s e i n e B e r a t u n g b e i der 
F e r t i g s t e l l u n g meiner A r b e i t w e i t e r g e h o l f e n . Mit s e i n e r 
H i l f e konnte i c h noch e i n i g e a u f t a u c h e n d e S c h w i e r i g k e i -
t e n k l a r e n . F r a u Munch-Labacher, s e i n e A s s i s t e n t i n , h a t 
noch manchen w e r t v o l l e n H i n w e i s und Rat im D e t a i l ge-
geben. 
N i c h t z u l e t z t i s t denen zu danken, d i e mich i n meinem 
S t u d i e n j a h r i n Durham b e g l e i t e t haben. Zunac h s t waren 
meine b e i d e n S u p e r v i s o r e n zu nennen: Rev. Dr. J . McHugh, 
der t r o t z s e i n e r K r a n k h e i t mir den Anfang meiner A r b e i t 
e r l e i c h t e r t e , und Mr. G. Bonner, der s p a t e r a l s s e i n 
V e r t r e t e r mir h i l f r e i c h z u r S e i t e s t a n d . Dariiber h i n a u s 
ha t Rev. Dr. G. D. Dragas mir e i n i g e w e r t v o l l e H i n w e i s e 
gegeben. 
Fur d i e m a t e r i e l l e H i l f e , d i e mir den A u s l a n d s a u f e n t -
h a l t , und damit d i e s e A r b e i t , e r m b g l i c h t h a t , i s t dem 
Deuts c h e n Akademischen A u s t a u s c h d i e n s t zu danken. Dank 
zu sagen i s t auch der S t u d i e n s t i f t u n g des Deutschen V o l -
k e s , d i e mein Studium i n D e u t s c h l a n d m a t e r i e l l und 
i d e e l l g e f b r d e r t h a t . F r a u A. S c h w e i n l i n hat d i e R e i n -
s c h r i f t des M a n u s k r i p t s iibernommen. 
Tubingen, im J a n u a r 19#9 P e t e r Funk 
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Abkiirzuuagsverzeicfaiais 
Die b i b l i s c h e n Biicher werden mit den u b l i c h e n S i g e l n ab-
g e k i i r z t ( v g l . "Loccumer R i c h t l i n i e n " ; Ausnahme : Apk = 
Offenbarung des J o h a n n e s ) . Die S t e l l e n a n g a b e e r f o l g t , 
wie i n s o l c h e n A r b e i t e n i i b l i c h , n ach der V e r s i o n der 
S e p t u a g i n t a (LXX) bzw„ der e n t s p r e c h e n d e n l a t e i n i s c h e n 
V e r s i o n . 
Neben den a l l g e m e i n u b l i c h e n Abkiirzungen i s t im T e x t be-
s o n d e r s zu b e a c h t e n : 
JM b e d e u t e t d i e P e r i k o p e " J e s a j a / M i c h a " mit dem 
gemeinsamen Grundbestand J e s 2,2-4/Mi 4,1-4, i n 
j e w e i l s der V e r s i o n und der genauen Abgrenzung, 
d i e d i e zu b e s p r e c h e n d e Auslegung v o r g i b t . 
aaO "am angegebenen O r t " s o i l h i e r d i e im j e w e i l i -
gen A b s c h n i t t b e s p r o c h e n e Auslegung bedeuten, 
wobei s i c h d i e S e i t e n - und Versangabe a u f d i e 
j e w e i l s e i n g a n g s genannte Textausgabe b e z i e h t . 
W e i t e r e Abkiirzungen f u r Q u e l l e n a u s g a b e n und Z e i t -
s c h r i f t e n : 
CChr.SL Corpus C h r i s t i a n o r u m . S e r i e s L a t i n a 
GCS Die g r i e c h i s c h e n c h r i s t l i c h e n S c h r i f t s t e l l e r 
PG P a t r o l o g i a G r a e c a ed. Migne 
RSR R e c h e r c h e s de s c i e n c e r e l i g i e u s e 
SChr S o u r c e s c h r e t i e n n e s 
ThQ T h e o l o g i s c h e Q u a r t a l s c h r i f t 
- IX -
No m a t e r i a l c o n t a i n e d i n t h i s t h e s i s has p r e -
v i o u s l y been s u b m i t t e d f o r a degree i n t h i s o r 
any o t h e r u n i v e r s i t y . 
Tubingen, 20 J a n u a r y 1989 
The c o p y r i g h t of t h i s t h e s i s r e s t s w i t h the 
a u t h o r . No q u o t a t i o n from i t s h o u l d be p u b l i s h e d 
without h i s p r i o r w r i t t e n c o n s e n t and i n f o r m a -
t i o n d e r i v e d from i t s h o u l d be acknowledged. 
P e t e r Funk 
C. M. v. Weber-Str. 63 
D - 71^0 Ludwigsburg 
FR Germany 
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1 „ E i m l e i t u n g 
Kaum e i n B i b e l z i t a t i s t i n j i i n g e r e r Z e i t e i n e r b r e i t e r e n 
Of f e n t l i c h k e i t auch a u f i e r h a l b des k i r c h l i c h e n Raumes so 
bekannt geworden wie " S c h w e r t e r zu P f l u g s c h a r e n " . Vor 
e i n i g e n J a h r e n war d i e s e s Z i t a t e i n e bekannte Wendung, j a 
e i n e P a r o l e geworden, u n t e r der man i n b e i d e n T e i l e n 
D e u t s c h l a n d s A b r i i s t u n g f o r d e r t e . 
I n z w i s c h e n i s t d i e t a g e s p o l i t i s c h e A k t u a l i t a t e i n e s g r i f -
f i g e n S l o g a n s w i e d e r v e r l o r e n gegangen. A n d e r e r s e i t s 
wurden d i e b e i d e n P e r i k o p e n J e s a j a 2,2-4 und Micha 4,1-4 
(im f o l g e n d e n "JM" genannt) genauer b e t r a c h t e t , u n t e r der 
F r a g e s t e l l u n g , ob und wie d i e T e x t e L e i t f u n k t i o n f u r das 
1 
Handeln des C h r i s t e n haben. Denn b e i d e T e x t e s i n d j a 
n i c h t nur h i s t o r i s c h e Dokumente, s o n d e r n haben a l s T e i l 
des A l t e n T e s t a m e n t s i h r e n P l a t z i n der K i r c h e gefunden. 
Beide T e x t e b e g i n n e n mit e i n e r V i s i o n , wonach der Z i o n 
d e u t l i c h s i c h t b a r iiber Berge und Hiigel erhaben s e i n w i r d . 
D i e s e s s e t z t d i e W a l l f a h r t der V b l k e r zum Z i o n i n Gang. 
E i n e i h n e n e n t g e g e n g e r i c h t e t e Bewegung geht von d o r t a u s : 
" G e s e t z und Wort" G o t t e s gehen zu den V o l k e r n und r i c h t e n 
s i e . Damit werden d i e V b l k e r f a h i g zum F r i e d e n und Schmie-
den K r i e g s g e r a t e zu A c k e r g e r a t e n urn ("S c h w e r t e r zu P f l u g -
s c h a r e n " , "Lanzen zu Wi n z e r m e s s e r n " ) . 
Beide T e x t e gehen nach der A u f f a s s u n g der m e i s t e n a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n E x e g e t e n a uf e i n e gemeinsame V o r l a g e z u -
r u c k . Wahrend J e s a j a den e r s t e n T e i l , d i e V b l k e r w a l l f a h r t , 
a u s f i i h r l i c h e r s c h i l d e r t , f i i g t Micha e i n e l a n g e r e B e s c h r e i -
1. V g l . den A u f s a t z von Wolff ( S c h w e r t e r ) , der auf e i n e 
s o l c h e " a k t u e l l e " D i s k u s s i o n z u r i i c k g e h t . 
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bung des F r i e d e n s z u s t a n d e s an. Der Kern, der g r u n d s a t z -
l i c h e i n h a l t l i c h e B e s t a n d , i s t dagegen b e i den T e x t e n 
i d e n t i s c h . E i n e t h e o l o g i s c h e Deutung, d i e auf den h i s t o -
r i s c h e n H i n t e r g r u n d der E n t s t e h u n g der T e x t e z u r l i c k g r e i f t , 
kann den T e x t a l s e i n e e n d z e i t l i c h e V i s i o n b e t r a c h t e n , d i e 
s i c h m i t dem Kommen des M e s s i a s e r f i i l l e n w i r d , a b e r auch 
schon i n der Gegenwart d i e R o l l e I s r a e l s f u r d i e V b l k e r 
b e s c h r e i b t . ^ 
I n d i e s e r A r b e i t s o l i d i e F r a g e s t e l l u n g nun i n e i n e etwas 
andere R i c h t u n g gehen. B e i d e T e x t e von JM haben i h r e n 
P l a t z a l s T e i l der H e i l i g e n S c h r i f t i n der K i r c h e gefunden 
und s i n d a l s s o l c h e a u s g e l e g t worden. Be s o n d e r s w e r t v o l l 
i s t e i n B l i c k auf d i e Auslegung i n der A l t e n K i r c h e . Da 
f u r d i e V a t e r J e s u s C h r i s t u s der v e r h e i B e n e M e s s i a s des AT 
i s t , s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob und wie damals d i e Ver-
h e i l i u n g von JM a l s e r f i i l l t angesehen worden i s t . Ebenso 
i s t danach zu f r a g e n , a u f w e l c h e Weise und an w e l c h e n 
O r t e n d i e A u s l e g e r der A l t e n K i r c h e d i e s e E r f i i l l u n g ge-
sehen haben. Gerade von der " a k t u e l l e n " D i s k u s s i o n l e g t 
s i c h d i e F r a g e nahe, ob d i e s auch p o l i t i s c h v e r s t a n d e n 
worden i s t . D i e s i s t im e i n z e l n e n b e i den T e x t e n der A l t e n 
K i r c h e zu u n t e r s u c h e n . 
Der V e r g l e i c h z w i s c h e n den h e b r a i s c h e n T e x t e n und der 
S e p t u a g i n t a , d i e f u r d i e p a t r i s t i s c h e E x e g ese w i c h t i g i s t , 
z e i g t , a h n l i c h wie b e i den h e b r a i s c h e n T e x t e n , kaum bedeu-
tende i n h a l t l i c h e U n t e r s c h i e d e a u f . Besonders zu bemerken 
ware l e d i g l i c h , dafi d i e S e p t u a g i n t a das h e b r a i s c h e Wort 
f u r "Pf l u g s c h a r e n " ( ' ' i t t i m ) mit Spertava ( " P f l i i g e " , l a t . 
2. D e t a i l p r o b l e m e der a l t t e s t a m e n t l i c h e n Exegese kbnnen 
h i e r n i c h t b e h a n d e l t werden. Es s e i v e r w i e s e n a u f d i e 
Kommentare von W i l d b e r g e r ( J e s a j a ) und Wolff (Micha) 
sowie L o h f i n k , S c h w e r t e r und Wolff, S c h w e r t e r , d i e a u f 
w e i t e r e L i t e r a t u r v e r w e i s e n . Die V o r l a g e von JM w i r d 
von der Mehrheit der A l t t e s t a m e n t l e r a l s n a c h e x i l i s c h 
d a t i e r t . 
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vomeres) im Sin n e e i n e r " p a r s pro t o t o " - F i g u r w i e d e r g e -
geben h a t . I n Mi 4,5 h a t d i e S e p t u a g i n t a zum h e b r a i s c h e n 
T e x t i n t e r p r e t i e r e n d xqv O6OM avxou ( " s e i n e n Weg") h i n z u -
g e f i i g t , was aber am I n h a l t n i c h t v i e l a n d e r t . 
Im G e gensatz zu den A r b e i t e n der a l t t e s t a m e n t l i c h e n mo-
dernen E x e g e t e n s i n d b i s l a n g nur wenige A r b e i t e n , d i e 
e i n e n U b e r b l i c k iiber d i e p a t r i s t i s c h e Auslegung von JM 
b i e t e n , e r s c h i e n e n . M. S i m o n e t t i h a t 1978 e i n e R a n d n o t i z 
( " n o t a " ) , e i n e n g e r a f f t e n U b e r b l i c k , iiber d i e w i c h t i g s t e n 
V a t e r t e x t e gegeben. B e s o n d e r s h a t s i c h i n n e u e r e r Z e i t G. 
L o h f i n k , von der n e u t e s t a m e n t l i c h e n Exegese herkommend, 
mit der Thematik b e s c h a f t i g t . Nach e i n i g e n vorausgehenden 
Bemerkungen^ l e g t e e r 1986 e i n e n A u f s a t z zu diesem Thema 
v o r . I n d i e s e r A r b e i t g i n g e r f olgendermaften v o r : Zu-
n a c h s t a r b e i t e t e e r anhand der a l t t e s t a m e n t l i c h e n T e x t e 
( m i t H i l f e der modernen E x e g e s e ) f i i n f Merkmale des " u n i -
v e r s a l e n F r i e d e n s " h e r a u s . D i e s e f i i n f Punkte wurden b e i 
den Kommentaren der A l t e n K i r c h e u n t e r s u c h t , urn zu z e i g e n , 
daB v o r der K o n s t a n t i n i s c h e n Wende i n der p a t r i s t i s c h e n 
E xegese d i e R e a l i s i e r u n g der F r i e d e n s v e r h e i f t u n g i n der 
k o n k r e t e n " a l t e r n a t i v e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g " der K i r c h e 
a l s neues G o t t e s v o l k gesehen wurde. Nach L o h f i n k h a n d e l t 
es s i c h d a b e i urn e i n e n " i r d i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n " F r i e -
den, der dur c h d i e " F a s z i n a t i o n " , d i e d i e K i r c h e a l s "Kon-
t r a s t g e s e l l s c h a f t " a u s s t r a h l t , s i c h g e w a l t l o s a u s b r e i t e t , 
indem d i e V b l k e r i n d i e K i r c h e hineinkommen. E r s t E u s e b i u s 
v. C a e s a r e a habe mit s e i n e r p o l i t i s c h e n T h e o l o g i e d i e s e 
3. E r s t e Z i t a t e aus e n t s p r e c h e n d e n T e x t e n b r i n g e n A r b e i -
t e n , d i e s i c h mit der Thematik von Wehr d i e n s t und 
K r i e g i n der A l t e n K i r c h e b e s c h a f t i g e n , so B a i n t o n , 
Friihe K i r c h e , Hornus , P o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n , S. 
85-90. 
4. S i m o n e t t i , La spada e t l ' a r a t r o . 
5. V g l . L o h f i n k , Wie h a t J e s u s Gemeinde g e w o l l t , b e s . S. 
199-203. 
6. D e r s . , S c h w e r t e r . 
a l t k i r c h l i c h e T r a d i t i o n n i c h t mehr v e r f o l g t , ebenso wie 
d i e g r i e c h i s c h e n V a t e r nach ihm. 
I n d i e s e r A r b e i t s o i l j e d o c h e i n etwas a n d e r e r Weg gegan-
gen werden. H i e r s o i l an den j e w e i l i g e n T e x t e n s e l b s t 
h e r a u s g e a r b e i t e t werden, wie i n der A l t e n K i r c h e JM i n t e r -
p r e t i e r t worden i s t , um dann sowohl i n d i v i d u e l l e Schwer-
punkte wie auch durchgehende G r u n d l i n i e n der Auslegungen 
h e r a u s a r b e i t e n zu konnen. Auf d i e s e r B a s i s kann dann e i n 
zusammenfassendes U r t e i l vorgenommen werden. 
Was d i e T e x t e angeht, so e r f o l g t e i n e B e s c h r a n k u n g auf 
a u s f u h r l i c h e r e Auslegungen, d i e d i e gesamte P e r i k o p e von 
JM, m i n d e s t e n s j e d o c h d i e F r i e d e n s v e r h e i l i u n g J e s 2,4 bzw. 
Mi 4, 3f u m f a s s e n . Kurze Z i t a t e ohne Auslegung (etwa T e s t i -
monien o.a.) b l e i b e n dagegen au l i e r B e t r a c h t . B e i den s p a -
t e r e n V a t e r n (etwa ab der. M i t t e des 4. J a h r h u n d e r t s ) e r -
f o l g t e i n e w e i t e r e Beschrankung auf d i e w i c h t i g e n Kommen-
t a r e i n den Kommentarreihen (ausgenommen A v i t u s ) . 
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2 o D ie Auslegung von JM i n den friihen. A p a l o g i e n 
v o r d e r K o n s t a n t i n i s c h e n Wende 
Wie G o L o h f i n k i n s e i n e r U b e r s i c h t g e z e i g t h a t , b e g i n n t 
mit E u s e b i u s von C a e s a r e a e i n e andere A r t der Auslegung 
von JM. Auf d i e s e s E r g e b n i s s o l i b e i d i e s e r E i n t e i l u n g zu-
r i i c k g e g r i f f e n werden. A l l e f u r uns e r h a l t e n e n Auslegungen 
von JM d i e s e r Z e i t stammen aus a p o l o g e t i s c h e n S c h r i f t e n , 
d i e den c h r i s t l i c h e n Glauben und d i e K i r c h e gegeniiber 
Heiden, Juden und I r r l e h r e n v e r t e i d i g e n . D i e s i s t g e w i s -
sermaflen e i n K e n n z e i c h e n f i i r e i n e S i t u a t i o n , i n der d i e 
K i r c h e e i n e manchmal v e r f o l g t e M i n d e r h e i t d a r s t e l l t . 
2.1. J u s t i n 
Die a l t e s t e n Auslegungen von JM i n der A l t e n K i r c h e f i n -
den w i r b e i J u s t i n dem M a r t y r e r i n der I . A p o l o g i e und im 
D i a l o g mit dem Tryphon. 
a) I . A p o l o g i e 
Die e r s t e A p o l o g i e J u s t i n s 1 , d i e auf etwa 150/155 d a t i e r t 
w i r d , i s t e i n e V e r t e i d i g u n g s s c h r i f t des c h r i s t l i c h e n G l a u -
bens, d i e an den K a i s e r A n t o n i u s P i u s g e r i c h t e t i s t . S i e 
l a l i t s i c h i n zwei H a u p t t e i l e g l i e d e r n : Wahrend im e r s t e n 
T e i l ( c c . 1-12) d i e B e s c h u l d i g u n g e n der Heiden w i d e r l e g t 
werden, i s t der z w e i t e T e i l e i n e p o s i t i v e D a r l e g u n g der 
I n h a l t e des c h r i s t l i c h e n Glaubens ( c c . 12-6?) • 
1. T e x t i n : Corpus Apologetarum I / I I , ed. Otto (1963), 
S. 3-499. 
2. V g l . A l t a n e r / S t u i b e r , P a t r o l o g i e , S. 66f. 
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Das Z i t a t aus JM h a t s e i n e n P l a t z i n K a p i t e l 39 im z w e i t e n 
H a u p t t e i l gefunden. H i e r i s t es wiederum i n e i n e n l a n g e r e n 
A b s c h n i t t e i n b e z o g e n , i n dem a u f g e z e i g t werden s o i l , daft 
d i e . H e i l s g e s c h i c h t e i n J e s u s C h r i s t u s b e r e i t s d u r c h d i e 
a l t t e s t a m e n t l i c h e n P r o p h e t e n v o r a u s g e s a g t worden i s t ( c c . 
30-52, b e s . 32-38). 
I n diesem A b s c h n i t t w i r d auch e i n Bezug zu I s r a e l h e r g e -
s t e l l t : Obwohl w i c h t i g e E r e i g n i s s e im Leben J e s u durch d i e 
P r o p h e t e n v o r a u s g e s a g t worden waren ( c c . 32=35), h a t 
I s r a e l i h n a b g e l e h n t ( c . 37) • Aber Gott h a t s e i n G e s i c h t 
n i c h t abgewendet und d i e s i n der A u f e r s t e h u n g e r w i e s e n 
( c . 3 8). Daran a n s c h l i e f t e n d f o l g t e i n A b s c h n i t t , der s i c h 
mit den E r e i g n i s s e n nach der A u f e r s t e h u n g b e s c h a f t i g t : d i e 
V e r k i i n d i g u n g / P r e d i g t der A p o s t e l i n der Welt ( c . 3 9 f . ) , 
das e n d z e i t l i c h e G e r i c h t ( c . 4 2 f . ) , d i e V e r a n t w o r t u n g der 
Menschen ( c . 4 3 f . ) , d i e Verweigerung d e r Juden und d i e 
Z e r s t d r u n g i h r e s Landes ( c c . 4 5 - 4 7 ) , d i e V e r f o l g u n g der 
C h r i s t e n ( c . 4 8 ) . Auch d i e s e E r e i g n i s s e , so J u s t i n , s i n d 
b e r e i t s durch d i e P r o p h e t e n v o r h e r g e s a g t worden. Die Aus-
legung des Z i t a t s von JM i n c . 39 hat e i n e w i c h t i g e Funk-
t i o n , indem es d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n E r e i g n i s s e , d i e an 
d i e A u f e r s t e h u n g a n s c h l i e f t e n , e i n l e i t e t , und damit an das 
3 
Vorhergehende a n s c h l i e f t t . 
4 
Der Auslegung von JM i s t nur e i n k u r z e r E i n l e i t u n g s s a t z 
v o r a n g e s t e l l t , i n dem g e s a g t w i r d , daft das nun Folgende 
n i c h t nur b e r e i t s geschehen s e i , sondern b e r e i t s durch den 
" p r o p h e t i s c h e n G e i s t " v o r a u s verkiinde t worden ware. Das 
Z i t a t s e l b s t i s t aus J e s 2,2-4 entnommen. 
3. V g l . zum Ganzen: P r i g e n t , J u s t i n , S. 216-234, bes . 
s. 228-230. 
4. T e x t i n : Corpus Apologetarum I / I I , S. 110-112. 
Daran s c h l i e f t t d i e Auslegung des T e x t e s an: 
"DaB dies geschehen ist, davon konnt ihr euch uberzeugen. 
Denn von Jerusalem gingen Manner aus, zwblf an der Zahl, 
ungebildet und der Rede nicht machtig. Aber durch die Kraft 
Gottes haben sie dem ganzen Menschengeschlecht gezeigt, daB 
sie von Messias (XpiOTOQ ) gesandt waren, alien das Wort 
Gottes zu lehren." 
Fur J u s t i n h a t s i c h der e r s t e T e i l der P r o p h e z e i u n g ( J e s 
2,3) d a r i n e r f i i l l t , dali d i e A p o s t e l nach der H i m m e l f a h r t 
( v g l . Lk 24,44-53; Apg 1,4-14) von J e r u s a l e m a u s g e s a n d t 
worden s i n d . Die Rede von der " K r a f t G o t t e s " nimmt d i e 
F o r m u l i e r u n g e n von Apg 1,8/Lk 24,49 d e u t l i c h a u f ( " K r a f t 
des H I . G e i s t e s " / " K r a f t aus der Hone"). 
Danach f a h r t J u s t i n mit der Auslegung von v. 4 f o r t : 
"Und wir, die einst einander umbrachten, enthalten uns 
nicht nur jeder Feindseligkeit gegen unsere Feinde, sondern 
wir gehen auch, urn nicht zu liigen und die Untersuchungs-
richter nicht zu tauschen, freudig wegen unseres Messiasses 
(Xp.) in den Tod. " 
D e u t l i c h i s t h i e r d i e K o n t r a s t i e r u n g des vergangenen, 
s c h l e c h t e n Z u s t a n d e s mit d e r neuen S i t u a t i o n des C h r i -
s t e n , der das Gute t u t , zu erke n n e n . H i e r i s t das im NT 
a l s " E i n s t - J e t z t - S c h e m a " vorkommende K o n t r a s t s c h e m a a u f -
genommen worden ( v g l . etwa K o l 3 t 7 ~ l l ) . ^ Die S i t u a t i o n 
des Menschen v o r C h r i s t u s ( v g l . Rom 1,18-32) i s t der S i -
t u a t i o n des Menschen, der i n C h r i s t u s H e i l e r f a h r t ( v g l . 
Rom 12,9-21), g e g e n i i b e r g e s t e l l t . Die B e s c h r e i b u n g des 
Handelns des C h r i s t e n ( F e i n d e s l i e b e , k e i n f a l s c h e s Zeug-
n i s geben) s p i e l t d e u t l i c h a uf d i e B e r g p r e d i g t ( v g l . Mt 
5 133-37) an. Fur das Martyrium, das manchmal l e t z t e Kon-
sequenz des c h r i s t l i c h e n Glaubens war, konnte J u s t i n a u f 
das B e i s p i e l der Urgemeinde z u r i i c k s c h a u e n ( v g l . Apg 7; 
5. V g l . L o h f i n k , S c h w e r t e r , S. 5-
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8,1 — 3) - A l s A b s c h l u B d e r E x e g e s e f i i h r t J u s t i n e i n S p r i c h -
w o r t a u s E u r i p i d e s a n (" CH yXZaa^ OUGJUOHEV , n 6e «|)pnv 
avuuoTOQ"), d a s h i e r i m K o n t e x t d e r A u s l e g u n g a u s s a g e n 
s o i l , d a l i d i e C h r i s t e n d u r c h f a l s c h e S c h m a h u n g e n n i c h t 
w i r k l i c h v e r l e t z t w e r d e n k b n n e n . 
Zum Ende d e s K a p i t e l s , b e r e i t s n a c h dem A b s c h l u l i d e r 
e i g e n t l i c h e n E x e g e s e , b r i n g t J u s t i n e i n B e i s p i e l a u s d e r 
E r f a h r u n g s w e l t d e s r o m i s c h e n K a i s e r s a l s H e e r f i i h r e r , d e r 
s e i n e n S o l d a t e n e t w a s " U n v e r d o r b e n e s " ( a ^ 0 a p i o v ) a n b i e t e n 
m u l i , d a m i t d i e s e i h r e P f l i c h t e r f i i l l e n . D i e C h r i s t e n 
s t r e b e n s c h o n j e t z t n a c h d e r U n v e r d o r b e n h e i t . 
M i t s e i n e r E x e g e s e v o n JM m o c h t e J u s t i n a u f z e i g e n , d a l i 
s i c h d a s W o r t d e s P r o p h e t e n i n J e s u s C h r i s t u s e r f i i l l t 
h a t . Dem h e i d n i s c h e n A d r e s s a t e n s o l i d a m i t d i e W a h r h e i t 
d e s c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s g e z e i g t w e r d e n . A n d e r e r s e i t s 
v e r f o l g t d i e A p o l o g i e g e g e n i i b e r d e r S t a a t s g e w a l t k o n k r e -
t e r e Z w e c k e : W e i l d i e C h r i s t e n i n T r e u e z u C h r i s t u s u n d 
d e r i n i h m e r f i i l l t e n V e r h e i l i u n g v o n JM l e b e n , l e b e n s i e 
i n F r i e d e n u n d n e h m e n L e i d e n a u f s i c h . D a m i t s t e l l e n s i e 
k e i n e G e f a h r f i i r d e n S t a a t d a r ; i h r e O p f e r b e r e i t s c h a f t 
h a t s o g a r e i n e g e w i s s e V o r b i l d f u n k t o n . Um a l l d i e s e s m i t -
z u t e i l e n , v e r w e n d e t J u s t i n e i n e n d i p l o m a t i s c h e n S t i l u n d 
v e r m e i d e t j e d e P o l e m i k . B e i s p i e l e a u s d e r h e i d n i s c h e n Um-
w e l t s o l l e n s e i n A n l i e g e n b e s s e r v e r s t a n d l i c h m a c h e n . 
b ) D i a l o g m i t dem J u d e n T r y p h o n 
W e i t e r e Z i t a t e a u s JM f i n d e n s i c h i m D i a l o g m i t dem J u d e n 
T r y p h o n . D i e s e r i s t n a c h A b f a s s u n g d e r 1. A p o l o g i e , v e r -
m u t l i c h um 150/155, e n t s t a n d e n u n d i n d e r F o r m e i n e s Ge-
s p r a c h e s z w i s c h e n J u s t i n u n d e i n e m j i i d i s c h e n R a b b i T r y -
p h o n a u s g e a r b e i t e t . D e n k b a r i s t , d a l i d e r l i t e r a r i s c h e 
D i a l o g a u f e i n e n h i s t o r i s c h e n z u r i i c k g e h t , d e r um d i e Z e i t 
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d e s B a r - K o c h b a - K r i e g e s (132-135) i n E p h e s u s g e h a l t e n 
w u r d e . J u s t i n v e r s u c h t , i n d i e s e m D i a l o g d i e W a h r h e i t d e s 
c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s g e g e n i i b e r dem J u d e n t u m a u f z u z e i g e n . 
D i e S c h r i f t l a f t t s i c h i n f i i n f H a u p t a b s c h n i t t e e i n t e i l e n : 
I m e r s t e n T e i l w i r d d i e G e s p r a c h s s i t u a t i o n d a r g e s t e l l t , 
u n d J u s t i n b e s c h r e i b t s e i n e n b i s h e r i g e n W e r d e g a n g ( c c . 
1-8). D a n n kommt e r i m z w e i t e n T e i l a u f d i e F r a g e z u 
s p r e c h e n , ob d a s m o s a i s c h e G e s e t z w e i t e r h i n s e i n e G i i l t i g -
k e i t b e h a l t e ( c c . 9 - 4 7 ) . Nachdem e r d a r g e l e g t h a t , d a l i 
d i e A n b e t u n g J e s u dem M o n o t h e i s m u s n i c h t w i d e r s p r i c h t 
( c c . 48-108), z e i g t e r i m v i e r t e n T e i l a u f , d a f t a u c h d i e 
H e i d e n z u r K i r c h e b e r u f e n s i n d ( c c . 1 0 9 - l 4 l ) . J u s t i n b e -
s c h l i e f t t d e n D i a l o g m i t e i n e r A u f f o r d e r u n g a n T r y p h o n u n d 
s e i n e B e g l e i t e r , s e l b s t C h r i s t e n z u w e r d e n . ^ 
E i n e a u s f i i h r l i c h e A u s l e g u n g v o n JM s t e h t am B e g i n n d s s 
v i e r t e n H a u p t t e i l e s i m c. 109. W i e i n d e r A p o l o g i e h a t es 
d a m i t e i n e g e w i s s e n B r i i c k e n f u n k t i o n z w i s c h e n d e r H e i l s -
g e s c h i c h t e i n J e s u s C h r i s t u s u n d d e n E r e i g n i s s e n n a c h d e r 
A u f e r s t e h u n g . Im G e g e n s a t z z u r A p o l o g i e w i r d h i e r , i n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r F r a g e T r y p h o n s n a c h dem 
M e s s i a s ( v g l . c c . 89-100), a u s f i i h r l i c h a u f d i e K r e u z e s -
t h e m a t i k e i n g e g a n g e n ( c c . 89-106). D i e D a r s t e l l u n g d e r 
A u f e r s t e h u n g u n d d e r a u f s i e f o l g e n d e n E r e i g n i s s e b i l d e t 
e i n e n w e i t e r e n i n s i c h g e s c h l o s s e n e n A b s c h n i t t , d i e d i e 
G r e n z e n d e s 3- u n d 4. H a u p t t e i l s i i b e r g r e i f t ( c c . 106-110). 
A u f d i e A u f e r s t e h u n g ( c . 106f.) f o l g t d i e V e r w e i g e r u n g 
I s r a e l s u n d d i e Z e r s t b r u n g i h r e s L a n d e s ( c . 108), w o b e i 
J e s 1 , 7 z i t i e r t w i r d . Dem w i r d d a s V e r h a l t e n d e r V b l k e r 
g e g e n i i b e r g e s t e l l t , d i e u m g e k e h r t s i n d ( Z i t a t v o n JM i n c. 
109). E i n w e i t e r e s w i c h t i g e s E r e i g n i s , d a s d a r a n a n -
6. V g l . zum G a n z e n : A l t a n e r , P a t r o l o g i e , S. 67. 
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s c h l i e f t t , i s t d a s d e r V e r f o l g u n g e n ( c . 110 m i t d e r A u s -
l e g u n g v o n JM u n d dem Z i t a t v o n J e s 57,1)= D i e s e E r e i g -
n i s s e s i n d a l l e b e r e i t s i m AT d u r c h d i e P r o p h e t e n v o r a u s -
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g e s a g t w o r d e n . 
D i e A u s l e g u n g v o n JM w i r d i m K a p i t e l v o r d e r e i g e n t l i c h e n 3 
A u s l e g u n g m i t e i n e m a u s f i i h r l i c h e n , g e k e n n z e i c h n e t e n 
Z i t a t v o n M i 4,1-7 b e g o n n e . Dem Z i t a t i s t e i n e i n l e i t e n -
d e r S a t z v o r a n g e s t e l l t , d e r a u f d a s v o r h e r g e h e n d e K a p i t e l 
z u r i i c k w e i s t . D o r t w u r d e v o n d e r V e r w e i g e r u n g d e r J u d e n 
u n d d e r Z e r s t o r u n g i h r e s L a n d e s g e s p r o c h e n . J u s t i n m b c h t e 
n u n m i t dem Z i t a t v o n M i c h a a u f z e i g e n , d a l i d i e s e s s i c h 
e r f i i l l t h a t , da d i e V b l k e r u m g e k e h r t s i n d , " n a c h d e m s i e 
da s v o n d e n A p o s t e l n i h n e n a u s J e r u s a l e m v e r k i i n d e t e ( ...) 
W o r t g e h b r t h a t t e n " . H i e r i s t , w i e schon- i n d e r A p o l o g i e , 
d e r B e z u g a u f d i e A u s s e n d u n g d e r A p o s t e l a n g e s p r o c h e n ; es 
w i r d s o g a r a u f d e n I n h a l t d e r A p o s t e l p r e d i g t , d i e "Um-
k e h r " (uexavoua) e i n g e g a n g e n ( v g l . L k 2 4 , 4 7 ) . 
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Im f o l g e n d e n K a p i t e l s c h l i e f t t s i c h d a n n a n d a s Z i t a t d i e 
e i g e n t l i c h e A u s l e g u n g a n : J u s t i n k n i i p f t a n d i e P o s i t i o n 
d e r j u d i s c h e n " L e h r e r " a n , d i e d i e s e S t e l l e e b e n s o w i e 
d i e C h r i s t e n a u f d e n M e s s i a s ( X P L O T O Q ) b e z i e h e n . A b e r 
n a c h i h r e r A u f f a s s u n g s e i e r n o c h n i c h t gekommen o d e r man 
w i s s e n o c h n i c h t , w e r e r s e i ( v g l . J o h . 7 , 2 7 ) , b i s e r i n 
H e r r l i c h k e i t a u f t r e t e . E r s t d a n n w u r d e d a s e i n t r e t e n , was 
i n d i e s e r S c h r i f t s t e l l e g e s a g t w a r e ; b i s h e r s e i n o c h 
k e i n e " F r u c h t " d i e s e r P r o p h e z e i u n g e n t s t a n d e n . 
J u s t i n h a l t d i e s e r j u d i s c h e n P o s i t i o n g e g e n i i b e r , d a l i e s 
j a z w e i A n k i i n f t e , P a r o u s i e n , d e s H e r r n g e b e . Z u n a c h s t i s t 
e r " i n L e i d e n , u n w i i r d i g , u n e h r e n h a f t ( d-6oEoc ) u n d a l s 
7. Z u r Rahmung v o n c. 109 v g l . P r i g e n t , J u s t i n , S. 2 l 6 -
234 ( b e s . S. 227-225). 
8 „ c. 109, C o r p u s A p o l o g e t o r u m I / I I , S. 386-388. 
9. c. 110, aaO , S. 388-392. 
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G e k r e u z i g t e r " gekommen, w i e d i e " V e r k i i n d i g u n g " ( v g l . J e s 
53»2-3-8• 12 ) ; b e i s e i n e r z w e i t e n P a r o u s i e w i r d e r a b e r 
m i t H e r r l i c h k e i t (6oEot) vom H i m m e l e r s c h e i n e n . D i e z w e i t e 
P a r o u s i e i n d e r 6o£a s p i e l t a u f d i e V i s i o n d e r E r s c h e i -
n u n g d e s M e n s c h e n s o h n e s ( D a n 7,13f°) a n , e b e n s o w i e a u f 
d i e E r s c h e i n u n g d e s K o n i g s i n J e s 33,17= Urn d e n Z e i t p u n k t 
n a h e r z u b e s t i m m e n , a n dem d i e s e z w e i t e P a r o u s i e s t a t t -
f i n d e n w i r d , g r e i f t e r a u f Dan 11,36 z u r u c k : D i e s w i r d 
s e i n , w e n n " d e r Mann d e r A p o s t a s i e , d e r g e g e n d e n H S c h -
s t e n U n g e h o r i g e s p r e d i g t , a u f E r d e n S i i n d h a f t e s g e g e n u n s 
C h r i s t e n w a g t " . V o r b i l d f u r d i e s e A u s l e g u n g i s t 2 T h e s s 
2,3f«, wo d i e P r o p h e z e i u n g a u s Dan 11,36 e b e n f a l l s a u f 
d i e S i t u a t i o n d e r C h r i s t e n i n d e r E n d z e i t a u s g e l e g t w i r d . 
I n d i e s e m Rahmen s t e h t n u n d i e e i g e n t l i c h e A u s l e g u n g v o n 
JM: 
Cer wagt Siindhaftes) "... gegen uns Christen, die wir vom 
Gesetz und Wort, das aus Jerusalem ausging, Gottesver-
ehrung gelernt und zum Gott Jakobs und Gott Israels Zu-
flucht genommen haben. Obwohl wir uns so gut auf Krieg 
(nakzvou), Mord und alles Bose verstanden hatten, haben 
wir uberall auf der Erde alle Kriegsgerate umgewandelt, 
die Schwerter in Pfliige, die Lanzen in andere Ackerge-
rate, und wir bauen damit Gottesfurcht, Gerechtigkeit, 
Menschenfreundlichkeit, Glauben und die Hoffnung, die vom 
Vater selbst durch den Gekreuzigten gegeben ist, an." 
Am B e g i n n d e r A u s l e g u n g kommt J u s t i n w i e d e r a u f d i e e i n -
g a n g s a n g e s p r o c h e n e A p o s t e l p r e d i g t z u r u c k . D u r c h d a s 
E v a n g e l i u m s i n d d i e C h r i s t e n i n d i e L a g e v e r s e t z t w o r d e n , 
b e i G o t t Z u f l u c h t z u n e h m e n . D i e H i n z u f u g u n g d e s " G o t t e s 
I s r a e l s " zum G o t t " J a k o b s " ( v g l . M i ^,2) s o l i d e n An-
s p r u c h d e r C h r i s t e n , d a s w a h r e I s r a e l z u s e i n , i n dem d i e 
P r o p h e z e i u n g e n s i c h e r f i i l l e n , u n t e r s t r e i c h e n . W i e i n d e r 
1. A p o l o g i e w i r d d e r a l t e u n d n e u e Z u s t a n d b e i d e n C h r i -
s t e n i n e i n e m " E i n s t - J e t z t - S c h e m a " k o n t r a s t i e r t . Urn d e n 
j e t z i g e n Z u s t a n d z u b e s c h r e i b e n , g r e i f t J u s t i n h i e r a b e r 
z u e i n e r A u f z a h l u n g , a h n l i c h d e n n e u t e s t a m e n t l i c h e n T u -
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g e n d k a t a l o g e n ( v g l . u . a . 1 T i m 6,11). D i e s e s e r i n n e r t 
s e h r a n d i e G e g e n i i b e r s t e l l u n g v o n L a s t e r n u n d T u g e n d e n 
( " a l t e r M e n s c h " u n d " n e u e r M e n s c h " ) i n K o l 3,8~l4. D e r 
B e z u g zum " A n b a u e n " mag a n d a s B i l d d e s F e i g e n b a u m e s ( M t 
7,16-20) a n s c h l i e B e n ( v g l . a u c h G a l 5,22f.: " F r u c h t e d e s 
G e i s t e s " ) . Das B e s o n d e r e d e r " H o f f n u n g " , g e m e i n t i s t d i e 
a n d i e A u f e r s t e h u n g , s t e l l t J u s t i n m i t e i n e m d i r e k t e n 
c h r i s t o l o g i s c h e n B e z u g h e r a u s ( v g l . Rom 5 , 1 - l l K I m V e r -
g l e i c h z u r A p o l o g i e f a l l t h i e r b e s o n d e r s a u f , d a ( i d a s 
a u l i e r e V e r h a l t e n d e r C h r i s t e n w e n i g e r w i c h t i g i s t a l s d i e 
" g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n " G r u n d t u g e n d e n , d i e d a h i n t e r s t e h e n . 
E i n e a l l e g o r i s c h e D e u t u n g w i r d d a g e g e n f u r d i e P r o p h e -
z e i u n g " e i n j e d e r Mann w i r d s i t z e n u n t e r s e i n e m W e i n -
s t o c k " ( M i 4,4) g e g e b e n : g e m e i n t s e i , d a f i " j e d e r n u r d i e 
e i n e F r a u " h a t , " m i t d e r e r v e r h e i r a t e t i s t " . Da e i n e 
s o l c h e A u s l e g u n g w o h l n i c h t j e d e r m a n n s o f o r t e i n l e u c h t e t , 
muli J u s t i n d e n P s a l m v e r s ( P s 127,3), a u f d e n e r s i c h b e -
z i e h t , a u s d r i i c k l i c h z i t i e r e n : " s e i n e F r a u i s t w i e e i n 
f r u c h t b a r e r W e i n s t o c k " . 
A n s c h l i e l i e n d k e h r t J u s t i n w i e d e r zum Thema d e r B e d r a n g -
n i s d e r C h r i s t e n z u r i i c k . S i e k o n n e n n a c h d e r P r o p h e t i e 
" v o n n i e m a n d e n i n S c h r e c k e n v e r s e t z t ( M i 4,4) u n d v e r -
s k l a v t w e r d e n " . D e n n t r o t z a l l e r V e r f o l g u n g e n , d i e J u s t i n 
a n s c h a u l i c h b e s c h r e i b t , f a l l e n d i e C h r i s t e n n i c h t a b , 
s o n d e r n g e h e n i n s M a r t y r i u m . S t a t t d e s s e n w a c h s t s o g a r d i e 
Z a h l d e r C h r i s t e n " d u r c h d i e K r a f t d e s Namens J e s u " ( v g l . 
Mk 13,13/Joh 15,21: d i e J i i n g e r w e r d e n w e g e n s e i n e s Namens 
v e r f o l g t ) . 
Z u r D e u t u n g d e r T a t s a c h e , d a l i d i e Z a h l d e r C h r i s t e n t r o t z 
d e r V e r f o l g u n g e n w a c h s t , g r e i f t J u s t i n a u f d a s B i l d d e s 
W e i n s t o c k s ( v g l . J o h 15,1-8) z u r i i c k . D u r c h d a s " B e s c h n e i -
d e n " t r e i b t d i e s e r e r s t r e c h t a u s u n d b r i n g t n e u e Z w e i g e 
h e r v o r . H i e r w i r d a u f J o h 15,2 B e z u g genommen, w o n a c h d e r 
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V a t e r s e l b s t d i e R e b e n r e i n i g t , d i e k e i n e F r u c h t b r i n g e n . 
D i e A u s l e g u n g w i r d v o n J u s t i n a b g e s c h l o s s e n m i t M i 4,6, 
was J u s t i n n o c h m i t z u r P e r i k o p e v o n JM r e c h n e t : " I c h 
w i l l z u s a m m e n f i i h r e n was h i n k t u n d v e r s p r e n g t i s t " . D i e s 
i s t f i i r J u s t i n e i n B e z u g z u r i i c k zum G e d a n k e n d e r z w e i t e n 
P a r o u s i e : J e t z t s i n d d i e C h r i s t e n i n d e r V e r f o l g u n g v e r -
s p r e n g t . A b e r a u c h d i e J u d e n s i n d , w i e J u s t i n m i t e i n e r 
g e w i s s e n P o l e m i k a n m e r k t , " z u R e c h t " a u s i h r e m L a n d v e r -
b a n n t w o r d e n . D i e s i s t n i c h t n u r e i n B e z u g a u f d i e E r -
e i g n i s s e n a c h dem J i i d i s c h e n K r i e g , s o n d e r n a u c h a u f d i e 
G e r i c h t s a n s a g e n i i b e r I s r a e l i m AT ( v g l . e t w a J e s 3;5,8-
24;22). D i e C h r i s t e n a b e r w e r d e n am T a g d e r z w e i t e n P a -
r o u s i e C h r i s t i " v o n d e r E r d e genommen" w e r d e n ( v g l . 1 
T h e s s 4, 13-18). J u s t i n k a n n d a f i i r a u c h e i n e n a l t t e s t a -
m e n t l i c h e n S c h r i f t b e w e i s l i e f e r n ( J e s 57,1), w o b e i e r 
a b e r d a s "Wegnehmen" i m S i n n e d e s 1 T h e s s u m d e u t e t . 
I m D i a l o g i s t i n a h n l i c h e r W e i s e w i e i n d e r I . A p o l o g i e 
d i e A u s l e g u n g v o n JM i n d e n K o n t e x t d e r H e i l s g e s c h i c h t e 
e i n g e o r d n e t w o r d e n . S i e h a t d a m i t e i n e S c h l i i s s e l f u n k t i o n , 
i n d e m s i e e i n E r f u l l u n g s z e i c h e n d e r W i r k m a c h t i g k e i t d e r 
A u f e r s t e h u n g d a r s t e l l t . Da i m D i a l o g d i e G e s p r a c h s p a r t n e r 
J u d e n w a r e n , muB J u s t i n d i e c h r i s t o l o g i s c h e A u s l e g u n g v o n 
JM a u s f i i h r l i c h e r b e g r i i n d e n . D e n n d i e J u d e n b e s t r e i t e n 
g e r a d e a u s d r i i c k l i c h , d a f l J e s u s d e r C h r i s t u s , d e r v o r a u s -
v e r k u n d i g t e M e s s i a s s e i . J u s t i n s t e l l t d i e L e h r e v o n d e n 
z w e i P a r o u s i e n C h r i s t i dem e n t g e g e n , d i e e r a u s dem AT 
b e g r i i n d e t u n d d a n n a u f d i e A u s l e g u n g v o n JM a n w e n d e t : 
S c h o n j e t z t , n a c h d e r e r s t e n P a r o u s i e , s i n d H e i d e n i n d i e 
N a c h f o l g e g e g a n g e n , u n d i m G o t t e s v o l k d e r C h r i s t e n , i n 
d e r K i r c h e , w i r d d e r m e s s i a n i s c h e F r i e d e z e i c h e n h a f t v e r -
w i r k l i c h t . I m W a c h s t u m d e r K i r c h e l i e g t e i n d y n a m i s c h e s 
E l e m e n t , d a s d i e A u s b r e i t u n g d e s F r i e d e n s f d r d e r t . B e i 
d e r z w e i t e n P a r o u s i e e r f a h r e n d i e C h r i s t e n d e n e n t g i i l t i -
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g e n F r i e d e n , i n d e m s i e m i t C h r i s t u s a u f e r s t e h e n u n d v o n 
d i e s e r W e l t e n t r i i c k t w e r d e n . Was m i t d e r W e l t a l s s o l c h e r 
g e s c h i e h t , i s t f u r J u s t i n h i e r w e n i g e r w i c h t i g : d e r F r i e -
de h a t - w e n i g e r " i r d i s c h e " K o n s e q u e n z e n . 
Man h a t d i e A u s l e g u n g e n v o n JM a l s I n d i z i e n d a f i i r s e h e n 
w o l l e n , d a d d i e C h r i s t e n s c h o n v o r T e r t u l l i a n , d e r a l s 
10 
e r s t e r d a s Thema e x p l i z i t a n g e s p r o c h e n h a t , a b l e h n e n d 
11 
dem M i l i t a r d i e n s t g e g e n v i b e r g e s t a n d e n s i n d . D i e s k a n n 
w a h r s c h e i n l i c h s e i n , w e n n e s a u c h a u s d e n v o r l i e g e n d e n 
A u s l e g u n g e n v o n JM n i c h t m i t l e t z t e r S i c h e r h e i t a b z u l e i -
t e n i s t . Das S t i c h w o r t " u m b r i n g e n " a u s d e r I . A p o l o g i e 
k a n n s i c h a l l g e m e i n a u f K r i m i n a l i t a t , p o l i t i s c h e A t t e n -
t a g e o d e r B l u t r a c h e b e z i e h e n u n d s o l i i m K o n t e x t h a u p t -
s a c h l i c h d e n R o m e r n d i e U r i g e f a h r l i c h k e i t d e r C h r i s t e n 
a u f z e i g e n . A h n l i c h e s g i l t f u r d e n D i a l o g , w o b e i d i e e h e r 
" g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n " T u g e n d e n d a s V e r h a l t e n i n a l i e n 
L e b e n s b e r e i c h e n u m f a s s e n . L e d i g l i c h d a s W o r t " n o X e u o e " 
i s t e i n H i n w e i s a u f e i n e K r i e g s s i t u a t i o n . 
2.2= I r e n a u s : A d v e r s u s H a e r e s e s 
I n d e r z e i t l i c h e n R e i h e n f o l g e d e r A u s l e g u n g e n v o n JM 
s c h l i e l i t s i c h d i e A u s l e g u n g d e s I r e n a u s i n s e i n e m W e r k 
" A d v e r s u s H a e r e s e s " a n d i e A u s l e g u n g e n d e s J u s t i n a n . 
D i e s e s W e r k w u r d e v o n I r e n a u s f u r e i n e n F r e u n d v e r f a f l t , 
urn i h m H i l f e f i i r d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r G n o s i s i n 
d i e H a n d z u g e b e n . G e g e n i i b e r d e n v e r s c h i e d e n e n I r r l e h r e n 
d e r G n o s i s w i l l I r e n a u s m i t d i e s e r A p o l o g i e d i e W a h r h e i t 
d e s e i n e n c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s a u f z e i g e n . Das W e r k i s t 
10. V g l . B a i n t o n , F r i i h e K i r c h e , S. 195 u n d H e l g e l a n d / 
D a l y / B u r n s , C h r i s t i a n s , S. 21-30. V g l . u . S. 37 Anm.60 
11. V g l . H o r n u s , P o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n , S. 85. 
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v e r m u t l i c h urn 180/185 e n t s t a n d e n u n d n u r i n e i n e r f r i i h e n , 
r e c h t w o r t l i c h e n , l a t e i n i s c h e n U b e r s e t z u n g e r h a l t e n g e -
b l i e b e n . 
D i e A u s l e g u n g v o n JM b e f i n d e t s i c h i m I V . B u c h i m c. 
13 
3 4 . ± J D i e s e s B u c h b e f a f t t s i c h m i t e i n e m w i c h t i g e n S t r e i t -
p u n k t g e g e n i i b e r d e n G n o s t i k e r n . D i e s e b e h a u p t e n , d a f t d e r 
G o t t d e s AT, d e r D e m i u r g , n i c h t m i t dem w a h r e n G o t t , dem 
V a t e r J e s u C h r i s t i , i d e n t i s c h s e i ( v g l . I V , 1,1). Urn a u f -
z u w e i s e n , d a f t d e r S c h b p f e r d e r W e l t u n d d e r G o t t d e s AT 
d e r G o t t J e s u C h r i s t i i s t , z e i g t I r e n a u s d i e H a r m o n i e d e r 
b e i d e n T e s t a m e n t e a u f . 
D i e K a p i t e l 20 - $ k d e s B u c h e s s i n d i n b e s o n d e r e r W e i s e 
d e r T h e m a t i k g e w i d m e t , da f t d a s AT e i n e V o r a u s v e r k i i n d i g u n g 
d e s NT i s t . D i e E i n b e t t u n g d e r A u s l e g u n g v o n JM i n d i e 
A r g u m e n t a t i o n g e s c h i e h t h i e r i n a h n l i c h e r W e i s e w i e b e i 
J u s t i n . N achdem I r e n a u s u b e r d i e H e i l s g e s c h i c h t e i n I s -
r a e l g e s p r o c h e n h a t ( c c . 27-32), w i r d i n K a p i t e l 33 (§§ 
11-15) d i e H e i l s g e s c h i c h t e i n J e s u s C h r i s t u s b e h a n d e l t . 
I n w i e w e i t s i e b e r e i t s d u r c h d i e P r o p h e t e n v o r a u s v e r k i i n -
d i g t w o r d e n i s t . 
Das 34. u n d 35. K a p i t e l b i e t e t n u n n a c h d e r v o r a u s g e -
g a n g e n e n p o s i t i v e n D a r s t e l l u n g d e r H e i l s g e s c h i c h t e e i n e 
n e g a t i v e W i d e r l e g u n g d e r I r r l e h r e n . M i t dem 35- K a p i t e l 
b e g i n n t g l e i c h z e i t i g e i n e n e u e g r b f t e r e E i n h e i t , i n d e r 
I r e n a u s d a r s t e l l t , w i e d a s NT, d i e W o r t e J e s u , b e r e i t s i m 
AT v o r a u s v e r k u n d i g t w o r d e n s i n d . 
12. V g l . A l t a n e r / S t u i b e r , P a t r o l o g i e , S. 111. 
13. T e x t i n : SChr 100 (1965), e d . R o u s s e a u . E i n e n a u s -
f i i h r l i c h e n K o m m e n t a r d e s I V . B u c h s b i e t e t B a c q , La 
n o u v e l l e A l l i a n c e . Zum f o l g e n d e n ( K o n t e x t v o n I V , 3 ^ ) 
v g l . a u c h V o g t , G e l t u n g d e s AT. 
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I m 34. K a p i t e l g e h t es d a r u m , d i e f a l s c h e I n t e r p r e t a -
t i o n d e s AT d u r c h d i e M a r k i o n i t e n z u r t i c k z u w e i s e n , d i e 
m e i n e n , daft d i e P r o p h e t e n v o n e i n e m " a n d e r e n G o t t " s p r e -
c h e n w i i r d e n ( 3 4 , 1 ) . A b e r da d e r " n e u e B u n d " , d e r i m AT 
v o r a u s v e r k i i n d i g t w u r d e , n i c h t s c h o n d o r t , s o n d e r n i n 
C h r i s t u s e r f i i l l t w u r d e , m u s s e n d e r G o t t d e s AT u n d d e r 
d e s NT d e r s e l b e s e i n ( v g l . 3 4 , 2 f . ) . 
I n 34,4 g e h t I r e n a u s n u n g e n a u e r a u f d a s Thema d e s " N e u e n 
B u n d e s " e i n , i n d e s s e n Rahmen e r d a s J M ~ Z i t a t a n f i i h r t : 
D i e J u d e n h a b e n d e n v o r a u s v e r k i i n d i g t e n N e u e n B u n d ( v g l . 
J e r 31>31f=) a u f d i e W i e d e r e r r i c h t u n g d e s T e m p e l s n a c h 
dem E x i l d u r c h Z o r o b a b e l g e d e u t e t ( v g l . E s r ) . A b e r e i n 
" n e u e r B u n d " i s t , s o I r e n a u s , n i c h t g e s c h l o s s e n w o r d e n , 
da d a s m o s a i s c h e G e s e t z b i s z u r A n k u n f t d e s H e r r n w e i t e r 
i n K r a f t g e b l i e b e n i s t . D e r " n e u e B u n d " ( n o v u m T e s t a m e n -
t u m ) i s t e r s t m i t d e r A n k u n f t d e s H e r r e n gekommen. H i e r -
b e i n i m m t I r e n a u s B e z u g a u f G a l 4,24-26, wo d e r n e u e B u n d 
i m h i m m l i s c h e n J e r u s a l e m v e r w i r k l i c h t w i r d . D a m i t i s t f i i r 
I r e n a u s d a s A u s g e h e n d e s " l e b e n s p e n d e n d e n G e s e t z e s " ( v g l . 
15 
Rom 8,2) " i n d i e g a n z e W e l t " v e r b u n d e n . 
D i e s e A u s g e h e n d e s G e s e t z e s " i n d i e g a n z e W e l t " i s t f u r 
I r e n a u s d e r A n l a f i , n u n d a s Z i t a t a u s JM a n z u f i i h r e n . Es 
i s t s t a r k v e r k u r z t u n d n i c h t d i r e k t a l s M i - o d e r J e s -
Z i t a t z u e r k e n n e n . I r e n a u s s e l b s t s p r i c h t v o n " d e n P r o -
p h e t e n " i m P l u r a l u n d h a t d a m i t w o h l b e i d e g l e i c h e r m a f t e n 
• ^ I 6 l m A u g e . 
D i e A u s l e g u n g v o n JM b e g i n n t z u n a c h s t m i t e i n e m R i i c k g r i f f 
a u f d i e g n o s t i s c h e E x e g e s e d e r M a r k i o n i t e n , d i e d a s "Ge-
14. V g l . zum 34. K a p i t e l : B a c q , La n o u v e l l e A l l i a n c e , 
s. 227-231. 
15. V g l . SChr 100, S. 854, Z. 73 - S. 856, Z. 82. 
16. AaO, S. 856, Z. 82-88. 
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s e t z d e r F r e i h e i t " i n e i n e n a b s o l u t e n G e g e n s a t z zum AT 
s t e l l t e n : Wenn d i e s e s " G e s e t z " u n d " W o r t " , d a s d e n F r i e ~ 
d e n b e w i r k t u n d d i e V b l k e r r i c h t e t , e i n v o l l i g a n d e r e s 
( a l i a l e x e t v e r b u m ) s e i a l s d a s i m AT v e r k i i n d e t e , d a n n 
17 
m i i s s e d i e P r o p h e t i e v o n e i n e m a n d e r e n ( d e a l t e r o ) H e r r n 
d e r kommen w i r d , h a n d e l n . D i e g n o s t i s c h e E r l o s e r g e s t a l t 
h a t d a n n n i c h t s m i t dem M e s s i a s u n d dem G o t t d e s AT 
g e m e i n . I r e n a u s v e r s u c h t , d e n S e l b s t w i d e r s p r u c h i h r e r 
A r g u m e n t a t i o n e n m i t s e i n e r E x e g e s e v o n JM a u f z u z e i g e n : 
"Wenn aber das Gesetz der Freiheit, das heiBt das Wort 
Gottes,von den Aposteln, die von Jerusalem ausgingen, auf 
der ganzen Erde verkilndigt wurde und eine so groBe Ver-
wandlung bewirkt hat, dali sie die Schwerter und Lanze^ 
des Krieges in Pfliige, die es selbst hergestellt hat 
und Sicheln, die es zum Einbringen der Ernte gegeben hat, 
umgewandelt haben, und sie schon nicht mehr zu kampfen 
verstehen, sondern wenn sie geschlagen werden, auch noch 
die andere Backe hinhalten (Mt 5,39), dann haben die 
Propheten diesen Text nicht auf irgendeinen anderen be-
zogen, sondern auf den, der diese Dinge bewirkt hat. Das 
aber ist unser Herr..."^ 
Das G e g e n a r g u m e n t d e s I r e n a u s i s t , d a f i d i e G n o s t i k e r b e -
h a u p t e n , d a s AT w e i s e a u f d a s v o l l i g a n d e r e " n e u e Ge-
s e t z " h i n ; a b e r d i e e i n f a c h e T a t s a c h e , d a l i d i e s e s g e r a d e 
i m AT v e r k i i n d e t w o r d e n i s t , f i i h r t d i e s e A r g u m e n t a t i o n a d 
a b s u r d u m . D i e s w i r d u n t e r s t r i c h e n m i t d e r B e s c h r e i b u n g 
d e r W i r k m a c h t i g k e i t d e s E v a n g e l i u m s b e i d e n A p o s t e l n , 
D a b e i g r e i f t I r e n a u s a u f d i e A r g u m e n t a t i o n d e s J u s t i n z u -
r i i c k , i n d e m e r z u n a c h s t d i e A u s s e n d u n g d e r A p o s t e l a n -
f i i h r t u n d d a n n d i e A u s w i r k u n g e n d e s U m s c h m i e d e n s d e r 
17. Das "de a l t e r o " ( Z . 92) b e z i e h t s i c h a u f d e n " D o m i -
n u s " ( Z . 8 6 ) . V g l . d i e F o r t f u h r u n g u n t e n ( S . 858, 
Z. 100): "de e o , q u i f e c i t " . 
18. D i e K o n j e k t u r R o u s s e a u s " < q u a e > f a b r i c a v e r i t " ( Z . 
96) i s t b e r e c h t i g t , da s o n s t d e r W e c h s e l vom S i n g u -
l a r d e s V e r b s i n d e n P l u r a l " d e m u t a v e r i n t " ( Z . 98) 
n i c h t e r k l a r b a r i s t . 
19. AaO, S. 856, Z. 92 - S. 858, Z. 101. 
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K r i e g s g e r a t e m i t H i l f e d e r B e r g p r e d i g t ( h i e r : Mt 5,34) b e -
s c h r e i b t . Neu i s t h i e r , d a f t b e s o n d e r s d i e W i r k m a c h t i g k e i t 
d e s n e u e n " G e s e t z e s " u n d " W o r t e s G o t t e s " h e r a u s g e s t e l l t 
w i r d ; e b e n s o , daB d i e A p o s t e l d i e s e s v o l l z i e h e n ( u n d n i c h t 
a l l e C h r i s t e n ) . D e r b e s o n d e r e B e z u g a u f d i e A p o s t e l k a n n 
g e g e n i i b e r d e n G n o s t i k e r n d i e B e d e u t u n g d e r e i n e n k o n k r e t -
g e s c h i c h t l i c h e n K i r c h e h e r a u s s t e l l e n , d i e s i c h i n d e r 
N a c h f o l g e d e r A p o s t e l s i e h t . 
B e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t i s t h i e r d i e D e u t u n g , da f t d a s W o r t 
d i e P f l i i g e " s e l b s t g e s c h a f f e n " u n d d i e S i c h e l n "zum E i n -
b r i n g e n d e r E r n t e " g e g e b e n h a t . D i e s e D e u t u n g s p i e l t a u f 
L k 9,62 a n , w o d u r c h d e r B e z u g zum " R e i c h G o t t e s " , i n dem 
s i c h d i e P r o p h e t i e r e a l i s i e r e n w i r d , h e r g e s t e l l t w i r d . 
H i e r b e i k a n n e r a n d e n J o h a n n e s p r o l o g ( J o h 1) a n s c h l i e f t e n , 
w o n a c h C h r i s t u s s e l b s t d a s " W o r t G o t t e s " , d e r L o g o s , i s t . 
E i n e g e w i s s e R o l l e h a t v i e l l e i c h t a u c h d i e Annahme g e -
s p i e l t , d a f t J e s u s a l s S o h n e i n e s Z i m m e r m a n n e s a u c h s e l b s t 
20 
P f l i i g e h e r g e s t e l l t h a t . N o c h d e u t l i c h e r i s t d a s e s c h a t o -
l o g i s c h e E l e m e n t b e i d e r " S i c h e l " , d i e a u f d i e G e r i c h t s -
v i s i o n i n Apk 14,14-19 ( v g l . J o e l 4,13) i m B i l d d e r E r n t e 
a u s g e d e u t e t i s t . D i e s i c h t b a r e n A u s w i r k u n g e n d i e s e r e s c h a -
t o l o g i s c h e n W i r k m a c h t i g k e i t d e s W o r t e s G o t t e s s i n d d a s 
F r i e d e n s h a n d e l n d e r C h r i s t e n u n d i h r L e b e n n a c h d e r W e i -
s u n g d e r B e r g p r e d i g t ( M t 5,39). D i e s i s t d a m i t f v i r I r e n a u s 
d e r B e w e i s , da f t es n i c h t e i n e a n d e r e G e s t a l t , s o n d e r n d e r 
H e r r s e l b s t i s t , d e r i m AT v o r a u s v e r k i i n d i g t w o r d e n i s t . 
I m A n s c h l u f t d a r a n w i r d v o n I r e n a u s d e r G e d a n k e , da f t d i e 
P r o p h e t i e i n C h r i s t u s s e l b s t e r f u l l t w o r d e n i s t , n o c h w e i -
t e r e n t f a l t e t . ^ 
20. So D a n i e l o u : La c h a r r u e , S. 198. 
21. V g l . z. F o l g e n d e n : D a n i e l o u , La c h a r r u e . 
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"Das aber ist unser Herr und in diesem ist 'das Wort 
wahr' (in hoc est sermo verus) (Joh 4,37), da es ja er 
selbst ist, der den Pflug gemacht und die Sichel hinein-
gebracht hat - das heiBt (er machte einerseits) die erste 
Aussaat des Menschen, die die Formung (plasmatio) bei 
Adam war; (andererseits) die Ernte der Friichte, die am 
jungsten Tag durch das Wort eingesammelt wird. Und des-
halb, weil es den Anfang mit dem Ende verbunden hat, ist 
es der Herr von beiden ..."22 
I r e n a u s w e n d e t s i c h h i e r g e g e n d i e g n o s t i s c h e E x e g e s e , d i e 
i n d e r S c h r i f t s t e l l e J o h 4,37 ( " E i n e r s a t , u n d e i n a n d e r e r 
e r n t e t " ) e i n e n B e w e i s f u r d i e G e g e n i i b e r s t e l l u n g v o n De-
m i u r g u n d E r l o s e r f a n d . Denn b e i d e s , d i e S c h d f u n g ( " P f l u g " ) 
u n d d i e S a m m l u n g d e r E r n t e i m G e r i c h t ( " S i c h e l " ) g e s c h i e h t 
d u r c h d e n L o g o s , d e r s e l b s t " d e n A n f a n g m i t dem E n d e " 
( v g l . Mt 13,37-39; a u c h A p k 1,8;21,6;22,13) v e r b i n d e t . Z u r 
A b w e h r d e r g n o s t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n h a t I r e n a u s h i e r 
s e i n e K o n z e p t i o n d e r " r e c a p i t u l i a t i o " e i n g e b r a c h t , n a c h , 
d e r C h r i s t u s d a s , was i n Adam u n d i m AT d u r c h d e n L o g o s b e -
r e i t s i n d e r S c h d p f u n g g e s c h e h e n i s t , i m NT n i c h t n u r 
w i e d e r h o l t , s o n d e r n a u c h i n d e r P a r o u s i e w i e d e r h e r s t e l l t , 
2 3 
z u s a m m e n f a l i t u n d v o l l e n d e t . 
D e r S y m b o l g e h a l t d e s P f l u g e s w i r d a n s c h l i e f l e n d n o c h w e i t e r 
a u s g e d e u t e t : 
"Und deshalb, weil es (das Wort) den Anfang mit dem Ende 
verbunden hat, ist es der Herr von beiden: Am Ende zeigte 
er den Pflug, Holz mit Eisen verbunden (lignum copulatum 
ferro) und reinigte die Erde, da das feste Wort, mit dem 
Fleische verbunden, und in solcher Gestalt mit ihm be-
festigt, die verwilderte Erde gesaubert hat (quoniam fir-
mum Verbum aduni,tum carni et habitu tali confixus emun-
davit silvestrem terram)."24 
22. AaO, S. 858, Z. 101-107. V g l . d i e g r i e c h . R e k o n s t r u k -
t i o n S. 859, Z. 95-101, da d e r l a t . T e x t u n k l a r i s t . 
23. V g l . D a n i e l o u , La c h a r r u e , S. 194. 
2 4 . SChr 100, S. 858, Z. 105 - 110. Z u r T e x t k r i t i k b e i 
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Da A n f a n g u n d Ende i n C h r i s t u s v e r b u n d e n s i n d , k a n n d e r 
P f l u g , d e r s i c h a u f d e n A n f a n g b e z o g , e b e n s o a u f d a s 
" E n d e " b e z o g e n w e r d e n . D e r P f l u g s e l b s t i s t z u n a c h s t e i n e 
V e r e i n i g u n g v o n " H o l z " ( G e s t e l l ) u n d " E i s e n " ( P f l u g s c h a r ) : 
" l i g n u m c o p u l a t u m f e r r o " . 
E i n e e r s t e w e i t e r e B e s t i m m u n g d i e s e r V e r e i n i g u n g w i r d 
d u r c h d a s " f i r m u m V e r b u r a a d u n i t u m c a r o " g e g e b e n : s i e b e -
z i e h t s i c h a u f d i e I n k a r n a t i o n . H i e r i s t e n t g e g e n d e r 
R e i h e n f o l g e i m T e x t d a s H o l z a u f d a s F l e i s c h u n d d a s E i s e n 
25 
a u f d a s W o r t b e z o g e n . Das W o r t " f i r m u s " s t e h t i m Z u -
s a m m e n h a n g d e r I n k a r n a t i o n d a f i i r , d a f t = i m G e g e n s a t z z u r 
M e i n u n g d e r G n o s t i k e r - d a s " W o r t " d u r c h d i e V e r b i n d u n g 
26 
m i t dem F l e i s c h n i c h t s v e r l i e r t . 
D e r n u n f o l g e n d e A u s d r u c k " h a b i t u t a l i c o n f i x u s " n i m m t 
d i e s e n G e d a n k e n g a n g a u f . Das W o r t " c o n f i x u s " i s t e i n d e u t -
l i c h e r B e z u g a u f d a s K r e u z i g u n g s g e s c h e h e n , w e n i g e r a u f d i e 
27 
I n k a r n a t i o n , i m S i n n e v o n "am K r e u z h a n g e n " . D a g e g e n 
n i m m t " h a b i t u t a l i " w i e d e r a u f d i e I n k a r n a t i o n B e z u g , i n -
28 
dem d a m i t a u f P h i l 2 , 7 a n g e s p i e l t w i r d . B e i d e s z u s a m m e n -
genommen g e h t es a b e r urn d i e " G e s t a l t " , i n d e r d e r i n k a r -
n i e r t e L o g o s am K r e u z h a n g t , s o m i t um d a s F l e i s c h , w e n i g e r 
urn d i e E i n h e i t v o n W o r t u n d F l e i s c h . Da n u n d a s F l e i s c h i m 
B i l d d e s H o l z e s g e g e b e n i s t , h e i f l t d i e s , d a f t d a s F l e i s c h 
d a s " H o l z " i s t , a n dem d a s ( i n k a r n i e r t e ) W o r t am K r e u z b e -
" t a l i " ( Z . 110) v g l . D o i g n o n , Le s a l u t , S. 536-538. 
Z u r A u s l e g u n g d i e s e s A b s c h n i t t e s v g l . D a n i e l o u , La 
c h a r r u e ; D o i g n o n , Le s a l u t u n d R e i j n e r s , T e r m i n o l o g y 
( i m f o l g e n d e n ) . 
25. V g l . D a n i e l o u , La c h a r r u e , S. 1 9 ^ f . u n d D o i g n o n , Le 
s a l u t , S. 540 m i t B e z u g a u f h a e r . V-,17,4; 111,17,2 
u n d I V , 8 , 9 -
26. V g l . D o i g n o n , Le s a l u t , S. 539-
27- So R e i j n e r s , T e r m i n o l o y , S. 58f. u n d D o i g n o n , Le 
s a l u t , S. 539f. ( g e g e n D a n i e l o u , La c h a r r u e , S. 195). 
28. V g l . D a n i e l o u , La c h a r r u e , S. 539: " h a b i t u s " i s t d i e 
l a t e i n i s c h e U b e r s e t z u n g v o n oxnua ( a u c h i n d e r V u l -
g a t a ) . 
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f e s t i g t w o r d e n i s t . Das H o l z i s t d a m i t z u g l e i c h Z e i c h e n 
d e r S i i n d e ( d a s H o l z d e s K r e u z e s ) u n d d i e " M a t e r i e " , i n d e r 
n a c h d e r I n k a r n a t i o n d a s H e i l am K r e u z d u r c h d a s f l e i s c h -
29 
g e w o r d e n e W o r t s i c h t b a r u n d w i r k s a m w i r d . 
I m B i l d d e s P f l u g e s s i n d b e i d e M y s t e r i e n K r e u z u n d I n k a r -
n a t i o n v e r b u n d e n , w e i l d a s " H o l z " , d a s F l e i s c h , g r u n d s a t z -
l i c h w a n d e l b a r i s t u n d b e i d e M y s t e r i e n m i t e i n a n d e r v e r -
b i n d e t ; d a s W o r t d a g e g e n b l e i b t " f e s t " . I n k a r n a t i o n u n d 
K r e u z m a c h e n d a s F l e i s c h d u r c h d i e V e r b i n d u n g m i t dem W o r t , 
zum " P f l u g " zum w i r k m a c h t i g e n H e i l s z e i c h e n , i n dem d i e 
R e i n i g u n g d e r " v e r w i l d e r t e n E r d e " g e s c h i e h t . D i e s e a l l e -
g o r i s c h e A u s l e g u n g s o i l z u n a c h s t d e n G n o s t i k e r n , d i e 
m e i n e n , d a f i d a s F l e i s c h g r u n d s a t z l i c h s c h l e c h t u n d u n v e r -
b e s s e r l i c h i s t , a u f z e i g e n , daB a u c h d a s d e r S i i n d e v e r f a l -
l e n e F l e i s c h d u r c h I n k a r n a t i o n u n d K r e u z zum H e i l s z e i c h e n 
w i r d . W i e d e r u m i s t i n d e r A u s l e g u n g d i e K o n z e p t i o n d e r 
" r e c a p i t u l a t i o " a u s g e f i i h r t w o r d e n : Das B i l d d e s P f l u g e s 
a u s d e r P r o p h e z e i u n g w e i s t n i c h t n u r a u f d i e S c h b p f u n g , 
s o n d e r n a u c h a u f i h r e V o l l e n d u n g i n C h r i s t u s h i n . 
E b e n s o w i e d e r P f l u g i m S i n n e d e r " r e c a p i t u l a t i o " n i c h t 
n u r a u f d e n A n f a n g , s o n d e r n a u c h a u f d a s " E n d e " g e d e u t e t 
w e r d e n k o n n t e , l e g t I r e n a u s n u n d i e " S i c h e l " i m H i n b l i c k 
a u f d e n " A n f a n g " a u s : 
"Im Anfang aber stellte er (der Herr) die Sichel dar 
(figurabat) durch Abel, der die Gesamtheit der Gerechten 
bezeichnet: 'Siehe' heiBt es namlich, 'wie der Gerechte 
umkommt und es bemerkt, und die gerechten Manner werden 
umgebracht und niemand beachtet es im Herzen' (Jes 57,1). 
Dieses namlich wurde in Abel vorausgedacht, bei den Pro-
pheten vorausverkiindet, (nun) aber im Herrn vollendet, 
und es ist bei uns genauso, indem der Korper seinem Haupt 
nachfolgt (vgl. 1 Kor 12,12; Eph 5,23)."30 
29- V g l . D o i g n o n , Le s a l u t , S. 5^0-542, 544. 
30. AaO, S. 858, Z. 109 - S. 860, Z. 117. 
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War o b e n d a v o n d i e Rede g e w e s e n , da f t d i e S i c h e l "am E n d e " 
a l s Z e i c h e n d e s G e r i c h t s e r s c h e i n t , i n dem s i c h d i e Ge-
r e c h t i g k e i t e n d g i i l t i g d u r c h s e t z t , s o f a l l t "am A n f a n g " d e r 
B l i c k a u f A b e l , d e n E r s t e n d e r G e r e c h t e n , d e r s c h o n e i n 
V o r a u s b i l d , e i n T y p u s ( f i g u r a ) d e r S i c h e l w a r . Da e r g e t b -
t e t w u r d e , s t e h t e r a u c h f u r d i e G e s a m t h e i t d e r G e r e c h t e n 
( v g l . H e b r 23f-: " B l u t A b e l s " ) , d i e u n s c h u l d i g g e t d t e t 
w o r d e n s i n d , was vom P r o p h e t e n J e s a j a s c h o n i m AT v e r k v i n -
d i g t w u r d e ( J e s 57,1). A b e r d i e s e W o r t e u n d G e s c h e h n i s s e 
i m AT h a b e n a u c h a l s s o l c h e i h r e e i g e n t l i c h e E r f i i l l u n g i m 
NT g e f u n d e n : A b e l i s t e i n U r b i l d f i i r C h r i s t u s , d e s s e n 
L e i d e n u n d S t e r b e n v o r a u s v e r k i i n d e t w o r d e n i s t . W i e d i e 
a n d e r e n G e r e c h t e n A b e l i m T o d n a c h f o l g t e n , so s i n d a u f d e n 
T o d J e s u d i e G e r e c h t e n , d . h . d i e G l a u b e n d e n ( v g l . Rom 
4,22/Hebr 12,23f.) i m T o d n a c h g e f o l g t . C h r i s t u s i s t d a s 
H a u p t d e r G l a u b i g e n i m L e i b C h r i s t i ; s i e n e h m e n t e i l a n 
s e i n e m L e i d e n u n d S t e r b e n . Urn d i e E r n t e e i n z u b r i n g e n i m 
G e r i c h t , w o f i i r d i e " S i c h e l " s t e h t , m i i s s e n s i e d i e N a c h -
f o l g e i m K r e u z C h r i s t i a n t r e t e n ( v g l . Mt 8,10f„). 
B e i s e i n e r A u s l e g u n g d e r " S i c h e l " h a t I r e n a u s d i e A r g u m e n -
t a t i o n d e s J u s t i n , d e r d i e s e l b e S c h r i f t s t e l l e z i t i e r t ( J e s 
57,1), a u f g e n o m m e n u n d w e i t e r e n t w i c k e l t . E r g r e i f t d a b e i 
z w e i E r w a h n u n g e n d e r V b l k e r w a l l f a h r t i m NT a u f : N e b e n d e r 
V e r b i n d u n g v o n V b l k e r w a l l f a h r t u n d G e r i c h t ( M t 8,10f.) h a t 
I r e n a u s a u f d i e " G e m e i n s c h a f t d e r E r s t g e b o r e n e n " ( = G l a u -
b i g e n ) , d i e z u d e n " G e i s t e r n d e r s c h o n v o l l e n d e t e n G e r e c h -
t e n " h i n z u k o m m e n w e r d e n ( H e b r 12,23f), B e z u g genommen. 
Am Ende d e s 34. K a p i t e l s (34,5) b r i n g t I r e n a u s e i n e k u r z e 
D a r s t e l l u n g d e s E r g e b n i s s e s s e i n e r A u s l e g u n g v o n JM i m 
B l i c k a u f d i e M a r k i o n i t e n u n d i h r e L e h r e v o n d e n z w e i G b t -
t e r n . Urn s i e z u r i i c k z u w e i s e n , w i l l e r m i t s e i n e r A r g u m e n t a -
t i o n B e w e i s e a u s dem AT ( " d e n S c h r i f t e n " ) b e i b r i n g e n u n d 
s i e v o n i h r e r g r o f i e n " G o t t e s l a s t e r u n g " a b h a l t e n . 
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I r e n a u s h a t s i c h b e i s e i n e r A u s l e g u n g d e r P e r i k o p e v o n JM 
a n d i e G r u n d l i n i e n d e r E x e g e s e J u s t i n s i m D i a l o g a n g e -
31 
l e h n t < , A u c h v o n s e i n e m a p o l o g e t i s c h e n I n t e r e s s e h e r 
h a t t e e r e i n e a h n l i c h e I n t e n t i o n . E r w i l l z e i g e n , d a f i s i c h 
i n C h r i s t u s u n d b e i d e n C h r i s t e n d i e P r o p h e z e i u n g e n d e s AT 
e r f i i l l t h a b e n . D a h e r s i n d d a s z e i c h e n h a f t e F r i e d e n s h a n d e l n 
d e r C h r i s t e n u n d d i e e n d z e i t l i c h e E r f i i l l u n g d e r S a m m l u n g 
d e r G e r e c h t e n i n C h r i s t u s a u c h b e i i h m w i c h t i g e E l e m e n t e 
s e i n e r A u s l e g u n g . I n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r G n o s i s , 
d i e z w a r e i n e f r i e d e n s s t i f t e n d e E r l o s e r g e s t a l t a n e r k a n n t e , 
a b e r s i e v o l l i g vom AT l o s l b s t e , h a t I r e n a u s d e n c h r i s t o -
l o g i s c h e n A s p e k t s e i n e r A u s l e g u n g a u f e i n e b e m e r k e n s w e r t e . 
W e i s e a u s g e s t a l t e t . S e i n e C h r i s t o l o g i e i s t i n d i e K o n z e p -
t i o n d e r " r e c a p i t u l a t i o " h i n e i n g e s t e l l t , d i e d i e E i n h e i t 
v o n AT u n d NT a u f z e i g t . C h r i s t u s s e l b s t w i r d n a c h s e i n e r 
a l l e g o r i s c h e n A u s l e g u n g d u r c h d e n P f l u g u n d d i e S i c h e l i n 
JM p r o p h e z e i t . I n i h m , i n d e r V e r b i n d u n g v o n " H o l z " u n d 
" E i s e n " , i n s e i n e r I n k a r n a t i o n u n d s e i n e m K r e u z s i n d S a a t 
u n d E r n t e , d i e " R e i n i g u n g d e r E r d e " u n d d i e G e r e c h t i g k e i t 
r e a l i s i e r t . D a m i t w i r d d e r V o l k e r f r i e d e i n C h r i s t u s W i r k -
l i c h k e i t . 
2„3= T e r t u l l i a n 
I n d e r z e i t l i c h e n R e i h e n f o l g e d e r u n s e r h a l t e n e n A u s l e g u n g 
g e n v o n JM f o l g e n a u f I r e n a u s z w e i A u s l e g u n g e n v o n T e r -
t u l l i a n , dem e r s t e n b e d e u t e n d e n l a t e i n i s c h e n T h e o l o g e n i n 
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d e r A l t e n K i r c h e . 
31. Den B e z u g v o n d e r A r g u m e n t a t i o n d e s I r e n a u s a u f 
J u s t i n , D i a l . 106-110, w e i s t b e s o n d e r s P r i g e n t , 
J u s t i n ( S . 221f.) n a c h . 
32. Z u r F r a g e , o b u n d w i e s i c h d i e A u s l e g u n g a u f d i e Ab-
l e h n u n g d e s K r i e g s d i e n s t e s b e z i e h t , k a n n a u f d a s z u 
J u s t i n ( D i a l . ) G e s a g t e v e r w i e s e n w e r d e n . 
33- T e x t : Q.S.F. T e r t u l l i a n i A d v e r s u s I u d a e o s ( e d . 
T r a n k l e ) . 
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a) Adversus Iudaeos 
Die a l t e r e Auslegung von JM f i n d e t s i c h i n s e i n e r Apologie 
gegen d i e Juden. Diese w i r d s e i n e r f r i i h e n , " k a t h o l i -
35 
schen" Periode zugerechnet und auf etwa 197 d a t i e r t . Sie 
hat den Charak t e r eines Rohentwurfes, da s i c h e i n l a n g e r e r 
A b s c h n i t t i n l e i c h t u b e r a r b e i t e t e r Form i n einem s p a t e r e n 
Werk w i e d e r f i n d e t . Der Adressat der S c h r i f t i s t e i n Pro-
s e l y t , dem a u f g e z e i g t werden s o l i , dafi auch d i e Heiden i n 
der K i r c h e zu Gott b e r u f e n s i n d ( c . 1)„ Daran ankniipfend 
werden d i e b e i d e n Hauptthemen der S c h r i f t e n t w i c k e l t , 
n a m l i c h zunachst d i e be g r e n z t e G u l t i g k e i t des j u d i s c h e n 
Gesetzes ( c c . 2-5) und a n s c h l i e f i e n d C h r i s t u s a l s der neue 
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Gesetzgeber ( c c . 6 - l 4 ) . Das Z i t a t von JM s t e h t im d r i t -
t e n K a p i t e l und damit im e r s t e n der obengenannten b e i d e n 
H a u p t a b s c h n i t t e . H i e r werden d r e i w i c h t i g e Elemente des 
j u d i s c h e n Gesetzes im e i n z e l n e n besprochen: Beschneidung, 
Sabbat und Opfer. 
Das d r i t t e K a p i t e l b e f a l i t s i c h m i t der Beschneidung. Zu-
nachst geht T e r t u l l i a n davon aus, daft d i e Beschneidung Ab-
rahams k e i n e dauernde H e i l s b e d e u t u n g h a t (§ 1 - 3 ) • Denn zu 
Recht wurde I s r a e l daran g e h i n d e r t , i n d i e H e i l i g e S t a d t 
h i n e i n z u g e h e n (§ kf.). Der " c i r c u m c i s i o c a r n a l i s " der 
Juden w i r d d i e " c i r c u m c i s i o s p i r i t u a l i s " der C h r i s t e n 
g e g e n i i b e r g e s t e l l t ( v g l . Rom 2 , 2 9 ) . Um zu u n t e r s t r e i c h e n , 
daft d i e H e i l s w i r k s a m k e i t der Beschneidung z e i t l i c h be-
g r e n z t war, geht T e r t u l l i a n dann vom Thema der Beschnei-
dung zunachst zur Verkiindigung des "neuen Bundes" ( Z i t a t 
V g l . Barnes, T e r t u l l i a n , S. 55; T r a n k l e i n : Adv. I u d . 
( E i n l e i t u n g ) , S. L X I I I . 
35. Es h a n d e l t s i c h um cc. 9-1^, d i e im 3° Buch von adv. 
Marc, w i e d e r k e h r e n . V g l . dazu T r a n k l e i n : Adv. I u d . 
( E i n l e i t u n g ) , bes. S. LXVf. 
36. Zur i n h a l t l i c h e n G l i e d e r u n g v g l . T r a n k l e ebd. S. 
X X I I I - L I I . 
37. Die Auslegung im Jesaja-Kommentar der H i p p o l y t i s t 
ve r l o r e n g e g a n g e n . V g l . A l t a n e r , P a t r o l o g i e . 
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von J e r . 31,31-32) iiber (§ 6f„), urn s i c h daran a n s c h l i e s -
send dem "neuen Gesetz" zuzuwenden (§ 8 ) . H i e r w i r d d i e 
Prophezeiung aus JM z i t i e r t . 
Zunachst w i r d Jes 2,2-3a a u s g e l e g t , wo vom "Berg des H e r r n " 
und vom "Haus G o t t e s " d i e Rede i s t : 
"und viele ... werden sagen: 'Kommt, lalit uns hinauf-
steigen zum Berg des Herrn und zum Hause des Gottes 
Jakob', nicht zu (dem Haus des) Esau, des ersten Sohnes, 
sondern zu (dem des) Jakob, des folgenden, d.h. unseres 
Volkes, dessen 'Berg' Christus ist, der nicht durch Hande 
von Steinmetzen herausgelost wurde (Dan 2,34) und bei 
Daniel als 'die ganze Erde erfiillend' (Dan 2,35) darge-
stellt wird.38 
T e r t u l l i a n g r e i f t h i e r zunachst auf Paulus z u r i i c k , der 
d i e H e i l s p r o p h e t i e f u r Jakob, wonach der R e t t e r vom Z i o n 
kommen w i r d (Jes 5 9 , 2 0 f . ) , i n Rom 11,25-27 auf d i e Ver-
stockung I s r a e l s bezogen h a t . Er f i i h r t den e k k l e s i o l o g i -
schen Bezug noch w e i t e r , indem er d a r s t e l l t , dali j a n i c h t 
der a l t e r e Sohn (gemeint s i n d d i e Juden), sondern der 
j i i n g e r e ( d . h . d i e K i r c h e ) a u s e r w a h l t worden i s t ( v g l . Jes 
4 4 , 2 ) , der den E r s t g e b u r t s s e g e n a n s t e l l e des a l t e r e n 
( v g l . Gen 27,29 und 3 9 f . ) e r l a n g t h a t t e . H a t t e Paulus 
mehr b e i s e i n e r Auslegung von Jes 5 9 , 2 0 f . auf d i e H e i l s -
bedeutung der K i r c h e f u r I s r a e l h i n g e w i e s e n (Rom 1 1 , 2 6 ) , 
so i s t h i e r d i e e k k l e s i o l o g i s c h e Deutung mehr po l e m i s c h 
gegen d i e Juden gewendet. 
An d i e s e e k k l e s i o l o g i s c h e Deutung s c h l i e f i t s i c h eine 
c h r i s t o l o g i s c h e an. M i t H i l f e der E n d z e i t p r o p h e t i e aus 
Dan 2,34 w i r d der "Berg" a l s C h r i s t u s g e d e u t e t : Der 
" S t e i n " , der aus einem Berg h e r a u s g e l o s t wurde, i s t C h r i -
stus ( v g l . Kor 1 0 , 4 ) , d i e s e r w i r d wiederum zum "Berg", 
der d i e Erde e r f i i l l t , e i n Symbol f u r Gegenwart des Got-
t e s r e i c h e s ( v g l . Dan 2 , 4 4 ) , das im NT v e r k i i n d i g t w i r d . 
38. T r a n k l e , S. 8, Z. 9-13-
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Nach d i e s e r Auslegung f a h r t T e r t u l l i a n m i t dem Z i t a t . aus 
JM (Jes 2,3b-4) f o r t . Schon i n das Z i t a t f l e c h t e t er d i e 
Anmerkung e i n , daft es s i c h b e i den " V o l k e r n " der Prophe-
zeiung urn d i e C h r i s t e n h a n d e l t , d i e "aus den V b l k e r n be-
r u f e n worden s i n d " . Damit s t e l l t er k l a r , daft auch d i e 
fo l g e n d e Prophezeiung vom Urnschmieden der K r i e g s g e r a t e 
(Jes 2,4) auf d i e C h r i s t e n z u t r i f f t : 
"Wer wird damit anders gemeint sein als wir, die wir, 
durch das neue Gesetz belehrt, alles dieses beobachten, 
nachdem das alte Gesetz abgeschafft worden ist, dessen 
kiinftige Abschaffung (futuram abolitionem) diese Tat-
sache (actus) selbst aufzeigt? Denn das alte Gesetz be-
hauptete sich durch die Strafe mit dem Schwert und for-
derte 'Auge fiir Auge' (Lev 24,20) und nahm Rache fur das 
Unrecht, das neue Gesetz aber hat 'Milde' (Mt 5,5) aus-
gezeichnet, und es hat die fruhere Scharfe der Schwerter 
und Lanzen zur Ruhe umgewandelt und das fruhere Kriegs-
treiben gegen Gegner und Feinde zu den friedlichen Tatig-
keiten des Pfliigens und Ackerbaus umgeschaffen. Wie wir 
oben gezeigt haben, namlich, daB das Aufhoren des alten 
Gesetzes und der fleischlichen Beschneidung vorausver-
kiindet worden ist, so hat sich die Beobachtung des neuen 
Gesetzes und der geistigen Beschneidung (spiritualis 
circumcisionis) in dem darauffolgenden Frieden (in pacis 
obseqiuo) offenbart."^ 
Das Umschmieden der K r i e g s g e r a t e w i r d von ihm, ebenso wie 
b e i J u s t i n und Ire n a u s g e d e u t e t : Die C h r i s t e n v e r w i r k -
l i c h e n j e t z t das, was i n der Prophezeiung a l s z u k i i n f t i g 
v orausgesagt worden i s t . T e r t u l l i a n b e t o n t s e i n e Ausle-
gung h i e r besonders, indem er s i e i n d i e Form e i n e r 
r h e t o r i s c h e n Fragen e i n k l e i d e t und d i e T a t s a c h l i c h k e i t 
("actus") der E r f i i l l u n g b e t o n t . Der E r f u l l u n g der Prophe-
zeiung i s t d i e "Abschaffung" ( a b o l i t i o ) des a l t e n Geset-
zes auf e i n e sehr s c h a r f e , polemische Weise gegeniiber-
g e s t e l l t , d i e j a gerade durch J e s a j a im AT s e l b s t v o r a u s -
v e r k i i n d e t wurde . Daran a n s c h l i e f t e n d w i r d d i e s e K o n t r a -
s t i e r u n g noch naher a u s g e f i i h r t . Die B l u t r a c h e im AT i s t 
39. AaO, I I I 10 , T r a n k l e , S. 8, Z. 17-25. 
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der " M i l d e " der B e r g p r e d i g t gewichen; an d i e S t e l l e der 
Kriege des AT (vgl„ Dt 20) i s t der f r i e d l i c h e Ackerbau 
( v g l o d i e S a a t g l e i c h n i s s e des NT) g e t r e t e n . H i e r s i n d d i e 
Exegesen von I r e n a u s und J u s t i n wiederaufgenommen worden, 
wobei aber d i e k o n t r a s t i e r e n d e G e g e n i i b e r s t e l l u n g v i e l 
s c h a r f e r h e r a u s g e a r b e i t e t und an der Gegeniibers t e l l l u n g 
von " a l t e m " und "neuem Gesetz" festgemacht worden i s t . 
Die Auslegung i s t dazu s t a r k e r am W o r t s i n n , an den a u f -
ko 
weisbaren Tatsachen angelegto Ebenso t r i t t der Bezug zu 
der Tatsache, daft C h r i s t e n n i c h t an K r i e g e n t e i l n e h m e n , 
d e u t l i c h h e r v o r . 
I n einem a b s c h l i e f t e n d e n Satz w i r d am Ende der Exegese von 
JM wieder auf d i e Beschneidung a l s Hauptthema des K a p i -
t e l s zuriickgegangen : Der F r i e d e i s t "Folge" (obseqium) 
der s i c h eher auf e i n e r s p i r i t u e l l e n Ebene v o l l z i e h e n d e n 
Vorgange: Das "neue Gesetz" und d i e " g e i s t i g e Beschnei-
dung" s e t z e n s i c h mehr und mehr d u r c h . I n dem a n s c h l i e s -
senden A b s c h n i t t b e f a f i t s i c h T e r t u l l i a n noch naher m i t 
dem "neuen G o t t e s v o l k " (§§ 1 1 - 1 3 ) , bevor im S c h l u f i s a t z 
des K a p i t e l s der Gedankengang wieder auf das Hauptthema, 
di e "neue Beschneidung" z u r i i c k g e f i i h r t w i r d . 
Wenn man d i e Exegese T e r t u l l i a n s an d i e s e r S t e l l e be-
t r a c h t e t , so f a l l t besonders d i e Polemik gegen d i e Juden 
in s Auge« Er l a B t kaum eine G e l e g e n h e i t u n g e n u t z t , um das 
"neue Gesetz" der C h r i s t e n dem a l t e n mosaischen Gesetz 
g e g e n i i b e r z u s t e l l e n und das "Unvers t a n d n i s " der Juden zu 
betonen. I n h a l t l i c h l e h n t er s i c h an d i e ihm v o r l i e g e n d e 
c h r i s t l i c h e T r a d i t i o n an, indem er d i e E r f i i l l u n g der 
Prophezeiungen im F r i e d e n s h a n d e l n der C h r i s t e n s i e h t . Es 
f a l l t j e d o c h a u f , dafi von e i n e r e n d z e i t l i c h noch zu e r -
^0„ so auch S i m o n e t t i , La spada, S. ^31. 
4 l . T e r t u l l i a n war der e r s t e der Theologen der A l t e n K i r -
che, d i e s i c h e x p l i z i t m i t dem Thema b e f a B t e n . V g l . 
oben Anm. 10. 
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wartenden V o l l e n d u n g des b e i den C h r i s t e n Angebrochenen 
h i e r weniger d i e Rede i s t . Vielmehr l e g t er Wert d a r a u f , 
daft im G o t t e s v o l k a l l e s schon v e r w i r k l i c h t i s t . 
b) Adversus Marcionem 
Der z w e i t e T e x t , i n dem JM a u s g e l e g t w i r d , i s t d i e Apo-
l o g i e gegen Marcion, der i n der S c h r i f t p e r s b n l i c h ange-
42 
r e d e t w i r d . Die Z i e l r i c h t u n g der Argumentation d i e s e r 
S c h r i f t geht, wie b e i I r e n a u s , gegen G n o s t i k e r , d i e d i e 
f o r t d a u e r n d e Geltung des AT leugnen und den Demiurgen von 
der E r l d s e r g e s t a l t des NT v b l l i g t r e n n e n w o l l e n . Die 
S c h r i f t i s t urn 206/207 e n t s t a n d e n und w i r d der m o n t a n i -
43 
s t i s c h e n Periode T e r t u l l i a n s z u g e r e c h n e t . 
Bedingt durch d i e a h n l i c h e Z i e l r i c h t u n g der A r g u m e n t a t i o n 
i s t das Grundkonzept von adv. Marcionem a h n l i c h dem von 
Irenaus (adv. h a e r . ) . I n den e r s t e n b e i d e n Biichern s o i l 
d a r g e l e g t werden, dali der Gott des AT n i c h t der g n o s t i -
sche Demiurg, sondern der eine wahre Gott s e l b s t i s t . 
Danach w i r d a u f g e z e i g t , dafi C h r i s t u s der vorausgesagte 
g b t l i c h e und menschliche Mes s i a s des AT i s t (B. I I I ) . Am 
Schlufi werden d i e m a r k i o n i t i s c h e V e r s i o n des NT und s e i n e 
Auslegung k r i t i s i e r t (B. I V ) , und d i e s e n w i r d das r i c h -
t i g e V e r s t a n d n i s des NT i n der K i r c h e g e g e n u b e r g e s t e l l t 
(B. V ) . ^ 
Eine l a n g e r e Auslegung von JM s t e h t im I I I . Buch, wo Ter-
t u l l i a n d i e C h r i s t o l o g i e vom AT herkommend e n t f a l t e t . Wie 
schon b e i I r e n a u s und J u s t i n s o l i d a r g e l e g t werden, dafi 
d i e Prophezeiungen des AT s i c h i n C h r i s t u s e r f i i l l t haben. 
42. Text i n : CChr.SL 1, 436-726 (ed. Kroymann). 
43. V g l . A l t a n e r , P a t r o l o g i e S. 154f.; Barnes, T e r t u l -
l i a n , 37.55. 
44. Zur G l i e d e r u n g v g l . Barnes, T e r t u l l i a n S. 2 5 5 f . 
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Das Buch b i e t e t zunachst e i n e n l a n g e r e n A b s c h n i t t , i n dem 
di e H e i l s g e s c h i c h t e i n Jesus C h r i s t u s b e h a n d e l t w i r d : Die 
Namen Jesu im NT ( c c . 12-17) wie auch Kreuz, Leiden und 
Aufe r s t e h u n g ( c c . 18-19) s i n d b e r e i t s im AT v o r a u s v e r k u n -
d i g t worden. Fur diese Argumentation h a t T e r t u l l i a n g r o s -
sere A b s c h n i t t e aus adv. I u d . ubernommen. Das Thema der 
Erhbhung des G e k r e u z i g t e n ( c . 20) l e i t e t i i b e r zur Dar-
s t e l l u n g der E r e i g n i s s e nach der Auferstehung„ Die Ausle-
gung von JM i s t an den Beginn der H e i l s e r e i g n i s s e nach 
der A u f e r s t e h u n g g e s t e l l t ( c . 2 1 ) . Daran s c h l i e f i e n w e i -
t e r e Themen an: das Leiden der A p o s t e l ( c . 2 2 ) , d i e Ver-
werfung I s r a e l s ( c . 23) und s c h l i e f i l i c h , was den Abschlufi 
des I I I . Buches b i l d e t , d i e " l e t z t e n Dinge" ( c . 24) „ 
Am Beginn des 2 1 . K a p i t e l s r e f e r i e r t T e r t u l l i a n zunachst 
d i e A u ffassung Marcions, der zwei v e r s c h i e d e n e G e s t a l t e n 
m i t Namen " C h r i s t u s " (bzw. "Messias") annimmt: D e r j e n i g e 
des AT s e i nur f u r d i e Sammlung I s r a e l s aus der Z e r s t r e u -
ung bestimmt, wahrend der wahre C h r i s t u s , der nach ihm 
kome, d i e Sammlung a l l e r V b l k e r d u r c h f u h r e . T e r t u l l i a n 
w i d e r l e g t d i e s d a m i t , dafi i n der K i r c h e schon v o r dem 
46 
A u f t r e t e n Marcions d i e Berufung der V b l k e r s t a t t f a n d . 
Daran ans c h l i efiend w i r d d i e Auffasssung Marcions behan-
d e l t , dafi d i e im AT angesagte "Hoffnung der Heiden i n 
C h r i s t u s " (Jes 42,4) m i t H i l f e von Jes l 6 , 4 auf d i e Pro-
s e l y t e n , d i e von den Heiden kamen, zu deuten ware. Dage-
gen wendet T e r t u l l i a n e i n , dafi d i e P r o s e l y t e n im a l l g e -
meinen n i c h t "im Namen C h r i s t i " h o f e n , sondern auf Moses 
Gesetz. Dariiber h i n a u s i s t d i e Sammlung a l l e r V b l k e r 
schon im AT voraus verkiinde t worden, n a m l i c h dafi s i e " i n 
den l e t z t e n Tagen" (Jes 2,2) geschehen w i r d . 
Dies i s t nun der An l a f i , d i e Perikope von JM a u s f u h r l i c h e r 
auszulegen. Zunachst b e f a f i t s i c h T e r t u l l i a n m i t dem 
45. V g l . dazu oben Anm. 35. 
46. AaO I I I , 21,1; S. 537, Z. 24-4. 
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"Erhabensein" des "Berges des H e r r n " (Jes 2 , 2 ) : 
"... (mit dem 'Berg des Herrn' ist gemeint) die Erhaben-
heit Gottes (sublimitas Dei) und (mit dem) 'Haus Gottes 
iiber alien Bergen' Christus, der allumfassende Tempel 
(catholicum templum) Gottes, in dem Gott verehrt wird, 
und der uber alle noch so hervorragenden Machte und 
Gewalten erhaben ist."47 
Die "Erhabenheit ( s u b l i m i t a s ) G o t t e s " s p i e l t auf d i e Er-
hdhung C h r i s t i an, i n der s i e o f f e n b a r w i r d ( v g l . Mk 
8 , 3 8 ) ; s i e i s t a l i e n anderen Machten und Gewalten i i b e r -
l e g e n ( v g l . Apk 2 1 , 2 3 f . ) = Der "allumfassende Tempel" i s t 
C h r i s t u s s e l b s t , der a l s E r h b h t e r beim V a t e r i s t . Fur 
diese c h r i s t o l o g i s c h e Auslegung b e z i e h t s i c h T e r t u l l i a n 
auf Joh 2,21 ( v g l . Apk 21,22, Eph 2 , 2 0 f . ) , wonach der 
Leib C h r i s t i der wahre "Tempel" i s t . Der "Leib C h r i s t i " 
i s t aber wiederum d i e K i r c h e ( v g l . Kor 12,12-31a; Rom 
1 2 , 4 f . ) , n a m l i c h der "allumfassende ( c a t h o l i c u s ) Tempel", 
i n dem d i e wahre G o t t e s v e r e h r u n g s t a t t f i n d e t ( v g l . Hebr 
3,1-6: "Haus G o t t e s " ) . Die Verwendung des Wortes " c a t h o -
l i c u s " s o i l h i e r wohl gegeniiber den G n o s t i k e r n d i e H e i l s -
bedeutung der e i n e n k a t h o l i s c h e n K i r c h e u n t e r s t r e i c h e n . 
T e r t u l l i a n f a h r t nun m i t der Auslegung der e i g e n t l i c h e n 
Beschreibung der V o l k e r w a l l f a h r t ( Z i t a t von Jes 2 , 2 f . ) 
f o r t : 
"(Dies meint) den Weg des neuen 'Gesetzes', namlich das 
Evangelium, und den Weg des neuen 'Wortes' (novae sermo-
nis), das in Christus und nicht mehr in Mose ergeht (vgl. 
Hebr 3,5). 'Und er wird richten inmitten der Volker' -
(das meint) uber ihren Irrtum, 'und er wird ein grolies 
Volk uberfiihren' - in erster Linie die Juden und (ihre) 
Proselyten."48 
47. AaO, I I I , 21,3, Z. 17. 
48. AaO, I I I , 21,3, S. 537, Z. 25-1. 
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Bei der E i n f u h r u n g des "neuen Gesetzes" ( v g l . adv. I u d . ) 
kann T e r t u l l i a n w i e d e r auf d i e Ge geniibers t e l l u n g von 
Gesetz und Evangelium im Romer- und G a l a t e r b r i e f (z.B. 
Gal 3,21) z u r i i c k g r e i f en, wonach das Evangelium d i e H e i l s ~ 
f u n k t i o n des Gesetzes ubernommen h a t . Das "neue Wort" i s t 
das Wort des Herrn im Evangelium (Hebr 3 , 5 ) . Da j a C h r i -
s t u s s e l b s t das "Wort", der Logos i s t (Joh 1 ) , i s t das 
Wort auch der "Weg" (Joh 1 4 , 6 ) , was damit wiederum vom 
Evangelium ausgesagt werden kann. 
Bei den "VSlkern" i s t auf d i e Heiden, v i e l l e i c h t auch auf 
d i e damals v e r b r e i t e t e n Anhanger der Gnosis Bezug genom-
men, d i e wegen i h r e s " I r r t u m s " g e r i c h t e t werden. Dagegen 
i s t das "grofte V o l k " f u r T e r t u l l i a n das a l t e I s r a e l . H i e r 
kann er wied e r a u f d i e eingangs b e h a n d e l t e Auffassung 
Marcions z u r i i c k g r e i f e n , der gemeint h a t t e , f u r d i e P r o s -
e l y t e n s e i d i e Prophezeiung gesprochen (§ 2 ) . Gerade d i e , 
d i e nun zu den Juden gehoren, bekommen dadurch A n t e i l am 
G e r i c h t . 
Danach l e g t T e r t u l l i a n das Umschmieden der K r i e g s g e r a t e 
( J e s . 2,4) aus: 
"Das bedeutet: Die Volker werden ihre bose Gesinnung und 
aggressive Sprache (animorum nocentium et lingarum inte-
starum), iiberhaupt all ihre zerstdrerischen und verleum-
derischen Krafte (omnis malitiae atque blasphemiae inge-
nia) umwandeln in Leidenschaft fur Milde und Frieden 
(studia modestiae et pacis). Nie mehr wird Volk gegen 
Volk das Schwert erheben - namlich das Schwert der Zwie-
tracht (discordiae), und sie werden nicht mehr lernen zu 
kampfen, das heiBt, ihre Feindschaften zu pflegen. (Dies 
ist so), damit du lernst, dali der Christus nicht als 
Kriegsheld, sondern als Friedensstifter versprochen wur-
de."49 
H i e r i s t der Ansatz der eher u b e r t r a g e n e n Auslegung aus 
adv. Iudaeos ("Gesetz der M i l d e " ) noch w e i t e r e n t f a l t e t 
49. AaO, I I I , 21,3, S. 537, Z. 1; S. 538, Z. 8. 
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worden, DafUr h a t T e r t u l l i a n den Bezug auf den Ackerbau 
weggelassen, v i e l l e i c h t , w e i l d i e s e r ihm im Kontext h i e r 
n i c h t uberzeugend genug s c h i e n . Die Auslegung s t e l l t 
d a f i i r B e g r i f f e , d i e Tugenden umschreiben, s o l c h e n , d i e 
L a s t e r bezeichnen, gegeniiber. T e r t u l l i a n h a t s i c h h i e r an 
J u s t i n ( D i a l o g o s ) a n g e l e h n t , der s i c h i n a h n l i c h e r Weise 
nach dem V o r b i l d der n e u t e s t a m e n t l i c h e n Tugend- und 
L a s t e r k a t a l o g e r i c h t e t e . 
A u f f a l l e n d i s t , daft i n der Auslegung d i e s e r S t e l l e noch 
n i c h t gesagt w i r d , daft s i c h d i e Prophezeiung e r f v i l l t 
habe; T e r t u l l i a n h a t h i e r f u t u r i s c h f o r m u l i e r t ("conver-
t e n t " ) und s t e l l t i n gewisser Weise eine Paraphrase der 
Perikope dar. A n d e r e r s e i t s h a t er h i e r , schon i n der a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Prophezeiung, e i n Argument gegen Marcion, 
den er nun d i r e k t i n der z w e i t e n Person a n r e d e t , D i e s e r 
w i l l j a s e i n e G e s t a l t des " C h r i s t u s " , der F r i e d e n s t i f -
t e t und der d i e Hoffnung a l l e r V b l k e r i s t , s t r i k t vom 
" C h r i s t u s " (Messias) des AT t r e n n e n . Denn gerade d i e s e r 
C h r i s t u s i s t j a schon im AT a l s F r i e d e n s s t i f t e r v e r k i i n -
d i g t worden. Das AT w e i s t damit von s i c h s e l b s t a uf das 
NT h i n . 
Fur T e r t u l l i a n b l e i b t im an s c h l i e f t e n d e n Paragraphen (§ 4) 
noch d i e w i c h t i g e Frage zu behandeln, ob s i c h denn d i e 
Prophezeiung uberhaupt e r f i i l l t habe. Dies g e s c h i e h t a uf 
eine g e s c h i c k t e Weise, indem er beide P o s i t i o n e n s e i n e r 
Gegner a n f u h r t : 
"Leugne entweder, dali dieses prophezeit worden ist, wenn 
es vor aller Augen (coram) gesehen werden kann; oder daB 
es erfiillt worden ist, wenn es geschrieben stent: Wenn du 
nicht beides leugnest, sind diese Dinge erfullt, in dem, 
auf den sie prophezeit sind."50 
50. AaO, I I I , 21,4, S. 538, Z. 8-10. 
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Die e r s t e der b e i d e n i r r i g e n Meinungen i s t d i e der Gno-
s t i k e r , d i e nur d i e E r f i i l l u n g im NT sehen; d i e z w e i t e d i e 
der Juden, d i e dagegen nur d i e Prophezeiung anerkennen, 
n i c h t aber i h r e E r f i i l l u n g . T e r t u l l i a n kann beide Meinun-
gen a u f g r e i f e n , w e i l s i e ihm auf halbem Weg entgegenkom-
men: I n Jesus C h r i s t u s werden d i e "h a l b e n " Wahrheiten zur 
ganzen zusammengefiihrt ; er v e r b i n d e t damit AT und NT, i s t 
d i e M i t t e von b e i d e n Testamenten. 
T e r t u l l i a n geht nun noch auf d i e Frage nach dem Z e i t p u n k t 
der E r f v i l l u n g ( " i n den l e t z t e n Tagen") e i n . 
"Betrachte namlich jenen Einzug und Fortschritt (seiner) 
Berufung zu den Volkern, die seit den 'letzten Tagen' zu 
Gott, dem Schopfer Ziehen; (betrachte), dali dieses nicht 
zu den Proselyten (gesagt) war, deren Sammlung auf die 
ersten Tage zuriickgeht. Denn unseren Glauben haben die 
Apostel eingefiihrt ."51 
Beide Bewegungen, d i e i n der Prophezeiung angesagt wur-
den, das H i n a b s t e i g e n des Evangeliums und das H i n a u f z i e -
hen der V o l k e r haben s i c h i n der K i r c h e g e z e i g t . Fur 
T e r t u l l i a n i s t der " l e t z t e Tag" b e r e i t s i n C h r i s t u s 
g e g e n w a r t i g ( v g l . Joh 6,39, 11,24 U.S.). Es i s t h i e r 
n i c h t von der noch ausstehenden Z u k u n f t wie b e i J u s t i n 
und I r e n a u s d i e Rede. Damit kann T e r t u l l i a n d i e m a r c i o -
n i t i s c h e Auslegung wiederum z u r i i c k w e i s e n , w e i l d i e s e be-
r e i t s v i e l f r i i h e r , i n den " e r s t e n Tagen" schon zu den 
Juden gekommen s i n d . 
Der l e t z t e Satz des K a p i t e l s l e i t e t zur A p o s t e l p r e d i g t 
a l s E r f i i l l u n g der Prophezeiung i i b e r , d i e i n Anknupfung an 
d i e Aussendung der A p o s t e l (Lk 24,44-53; Apg 1,4-14) 
schon b e i J u s t i n und Irenaus eine w i c h t i g e R o l l e a l s Er-
f i i l l u n g von JM g e s p i e l t h a t t e . Im e r s t e n Paragraphen des 
51. AaO, I I I , 21,4, S. 538, Z. 10-14. 
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f o l g e n d e n K a p i t e l s (22,1) w i r d aufgewiesen, daft der 
f r i e d l i c h e I n h a l t der A p o s t e l p r e d i g t ("Frieden" und "das 
Gute") auch an anderer S t e l l e b e r e i t s im AT voraus v e r k i i n -
det wurde (Jes 52,7; v g l . Rom 10,15)° I n Psalm 19,4 wurde 
p r o p h e z e i t , daft i h r e Worte " b i s zu den Enden der Erde" 
gehen wiirden. Am Ende des Paragraphen w i r d a l s Abschluft 
der Auslegung noch einmal k u r z zusammengefaftt: Die Apo= 
s t e l haben "das aus Z i o n h e r v o r gehende Gesetz und das 
Wort Gottes aus Jerusalem" (Jes 2,3) m i t s i c h g e b r acht 
52 
und damit d i e Prophezeiung von JM e r f i i l l t . 
Das f o l g e n d e Z i t a t aus Jes 46,12f., das d i e Auswirkungen 
der A p o s t e l p r e d i g t , n a m l i c h d i e der G e r e c h t i g k e i t Gottes 
Fernstehenden zu d i e s e r h i n z u f i i h r e n , z e i g e n s o i l , l e i t e t 
zu einem neuen Thema i i b e r , der Zuwendung der A p o s t e l zu 
I s r a e l , das dennoch s i c h v e r w e i g e r t h a t . S t a t t d e s s e n s i n d 
5 3 
d i e Heiden, d i e " V o l k e r " zum Glauben gekommen. Dann 
kommt T e r t u l l i a n auf das Thema der V e r f o l g u n g der C h r i -
s t e n zu sprechen, wobei er wie J u s t i n und I r e n a u s Jes 
54 
57,1 z i t i e r t . D ieser Argumentationsgang z e i g t wiederum 
d e u t l i c h e P a r a l l e l e n zu denen b e i I r e n a u s und J u s t i n . ^ 
Auf e i n e w e i t e r e k i i r z e r e Auslegung von JM im IV. Buch 
desselben Werkes i s t noch an d i e s e r S t e l l e einzugehen. Zu 
Beginn des Buches, i n dem er d i e m a r c i o n i t i s c h e V e r s i o n 
des NT und i h r e Auslegung w i d e r l e g t , g e s t e h t er Marcion 
zunachst zu, daft es e i n e n U n t e r s e h i e d zwischen AT und NT 
g i b t . Das "Gesetz" und das "Wort", d i e von J e s a j a im JM 
v o r a u s v e r k u n d e t wurden, s i n d h i e r e i n "anderes Gesetz und 
e i n anderes Wort", a h n l i c h wie im I I I . Buch das "neue 
52. V g l . aaO, I I I , 21,4-22,1, S. 538, Z. 14-22. 
53. V g l . aaO, I I I , 2 2 , I f . , S. 538, Z. 22-S. 539, Z. 13-
54. V g l . aaO, I I I , 2 2 , 4 f . , S. 539, Z. 13-30. 
55. V g l . d i e Zusammenstellung b e i P r i g e n t , J u s t i n , S. 
216-234 (bes. S. 2 2 6 f . ) . 
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Gesetz und das neue Wort". Im Gegensatz zum I I I . Buch i s t 
h i e r das G e r i c h t " u n t e r den N a t i o n e n " und d i e Uberfuhrung 
eines " z a h l r e i c h e n V o l k e s " (populum plurimum) n i c h t a uf 
Juden und Heiden, sondern a u s s c h l i e f t l i c h auf d i e Heiden 
bezogen. Nur s i e e r f a h r e n d i e H e i l s w i r k u n g des Evange-
li u m s und werden i h r e s " f r i i h e r e n I r r t u m s " u b e r f u h r t . 
Damit g e l a n g t e n s i e zum Glauben, "und d a r a u f h i n s c hlagen 
57 
s i e d i e Schwerter i n P f l i i g e urn" (Jes 2 , 4 ) / Das G e r i c h t , 
das i n JM p r o p h e z e i t wurde, b e d e u t e t h i e r d i e K o n f r o n -
t a t i o n der Heiden m i t der Wahrheit des Evangeliums, d i e 
ih n e n d i e M b g l i c h k e i t zur Umkehr g i b t , d i e dann zum Um-
schmieden der K r i e g s g e r a t e f i i h r t . T e r t u l l i a n hat damit 
eine dynamische Verbindung durch das H e i l der Wahrheit 
des Evangeliums zwischen b e i d e n T e i l e n der Prophezeiung 
ges c h a f f e n . 
D e u t l i c h k i i r z e r a l s im I I I . Buch i s t d i e Beschreibung und 
Ausdeutung des Umschlagens der K r i e g s g e r a t e . 
"... das heiBt: Sie wandeln ihre wilden ... und brutalen 
Gedanken (feros et saevos ... animos) um in ehrliche Ge-
danken (sensus probos), um die guten Friichte hervorzu-
bringen (bonae frugis operarios)."58 
Auch wenn h i e r d i e Auslegung knapper i s t a l s d i e des I I I . 
Buches, so i s t dennoch zu erkennen, dafi s i e ebenso mehr 
s p i r i t u a l i s i e r t i s t a l s d i e i n adv. I u d . , da es h i e r w i e -
derum eher um i n n e r e E i g e n s c h a f t e n des Menschen geht a l s 
um a u f l e r l i c h s i c h t b a r e s , wobei das Wort " F r i i c h t e " ( v g l . 
5 9 
J u s t i n , D i a l o g ) aber a u f l e t z t e r e s v e r w e i s t . Im An-
s c h l u l i daran b r i n g t T e r t u l l i a n w e i t e r e Z i t a t e aus dem AT 
(Ps l 8 , 8 , Jes 1 0 , 2 3 ) , d i e d i e h e i l b r i n g e n d e F u n k t i o n des 
Gesetzes b e i den V b l k e r n u n t e r s t r e i c h e n ( I V , 1,5) • E r s t 
56. V g l . aaO, IV, 1,1-4, S. 544, Z. 22-S. 545, Z. 20. 
57. V g l . aaO, IV, l , 4 f . , S. 545, Z. 18-25. 
58. V g l . aaO, IV, 1,5, S. 545, Z. 20-28. 
59. so auch S i m o n e t t i , La spada, S. 4l3» 
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daran anschlieGend (§ 6) geht es um d i e V o r a u s v e r k i i n d i -
gung C h r i s t i s e l b s t , und es w i r d d i r e k t gegen Marcion 
S t e l l u n g bezogen. 
I n s e i n e n b e i d e n A p o l o g i e n h a t T e r t u l l i a n d i e s e l b e Methode 
angewandt, um S t e l l u n g gegen zwei v e r s c h i e d e n a r t i g e An-
g r i f f e zu b e z i e h e n . Im III„ Buch von adv. Marc, konnte 
T e r t u l l i a n gegen den G n o s t i k e r Marcion d i e G e g e n i i b e r s t e l -
l u n g von AT und NT n i c h t so s c h a r f d u r c h f u h r e n wie i n 
adv. I u d . , sondern mufite den Zusammenhang von b e i d e n 
s t a r k e r i n den B l i c k nehmen. Der m a r c i o n i t i s c h e n A u f f a s -
sung von C h r i s t u s h a t T e r t u l l i a n s e i n e C h r i s t o l o g i e m i t 
C h r i s t u s a l s dem wahren Tempel Gottes g e g e n i i b e r g e s t e l l t . 
Um d i e f o r t d a u e r n d e G i i l t i g k e i t des AT zu u n t e r s t r e i c h e n , 
hat er d i e F r i e d e n s v e r h e i l i u n g zunachst nur aus dem Text 
s e l b s t a u s g e l e g t und e r s t danach d i e Frage der E r f i i l l u n g 
angesprochen. Das Umschmieden der K r i e g s g e r a t e i s t eher 
i n einem s p i r i t u e l l e n Sinn, dennoch auf das Handeln der 
C h r i s t e n bezogen, a u s g e l e g t worden. Bei der Frage der Er~ 
f i i l l u n g s t e h t zunachst d i e C h r i s t o l o g i e im V o r d e r g r u n d : 
Das C h r i s t u s e r e i g n i s i s t d i e e s c h a t o l o g i s c h e R e a l i s i e -
rung der Prophezeiung. Damit h a t s i c h d i e Prophezeiung 
auch i n der K i r c h e e r f i i l l t , i n der das Evangelium v e r -
kiindet w i r d und s i c h der V o l k e r f r i e d e r e a l i s i e r t : Im 
V e r g l e i c h zu adv. I u d . i s t d i e Argumentation h i e r an-
s p r u c h s v o l l e r . Die b i b l i s c h e n Beztige s i n d besser heraus-
g e a r b e i t e t , und d i e L o g i k der Gedankengange i s t i n s i c h 
s t i m m i ger. 
Im IV. Buch, wo T e r t u l l i a n zunachst Marcion n i c h t w i d e r -
l e g e n w i l l , i s t dagegen das e i n f a c h e r e Grundschema aus 
adv. I u d . m i t der Kontras t i erung von " a l t e m " und "neuem 
Gesetz" ubernommen worden. Wiederum v e r b i n d e t das "neue 
Gesetz" das U b e r f i i h r e n der I r r t u m e r und d i e F r i e d e n s v e r -
h e i l i u n g . 
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Wenn man zusammenfassend T e r t u l l i a n s Auslegungen b e t r a c h -
t e t , so f a l l t zunachst d e u t l i c h i n s Auge, dafi s e i n e Argu= 
m e n t a t i o n d a r a u f a n g e l e g t i s t , wie v o r G e r i c h t eine 
bestimmte Argumentation eines Gegners zu w i d e r l e g e n und 
d a f u r eigene Argumente b e i z u b r i n g e n . Dieses wiederum be-
d i n g t e i n e n v e r g l e i c h s w e i s e polemischen S t i l . A h n l i c h wie 
b e i J u s t i n i s t i n s e i n e n Auslegungen e i n e gewisse Ent-
w i c k l u n g zu bemerken: Die v e r g l e i c h s w e i s e komplexere Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g m i t Marcion f u h r t i h n zu e i n e r w e i t e r e n 
und d i f f e r e n z i e r t e n E n t f a l t u n g s e i n e r Exegese. I n h a l t l i c h 
gesehen g i b t es b e i der F r i e d e n s v e r h e i f l u n g e ine e b e n f a l l s 
a h n l i c h e E n t w i c k l u n g von e i n e r mehr k o n k r e t e n B e s c h r e i -
bung des Friedenshandelns der C h r i s t e n (adv. I u d . ) zu 
e i n e r eher i i b e r t r a g e n e n , s p i r i t u e l l e n Auslegung. Anderer-
s e i t s i s t b e i T e r t u l l i a n , der a l s e r s t e r den M i l i t a r -
d i e n s t der C h r i s t e n a u s d r i i c k l i c h a b l e h n t , besonders f e s t -
z u h a l t e n , daft dieses s i c h e r l i c h e i n H i n t e r g r u n d s e i n e r 
Auslegung w a r . ^ 
2.4„ Origenes: Contra Celsum 
Origenes g i l t a l s der Theologe der A l t e n K i r c h e , der 
n i c h t nur e x e g e t i s c h e A r b e i t e n i n grblJerem Umfang v e r f a f i -
t e , sondern auch a l s e r s t e r d i e e x e g e t i s c h e n Methoden 
s e l b s t r e f l e k t i e r t e . Die Lehre vom " d r e i f a c h e n S c h r i f t -
s i n n " i s t s e i n e E n t f a l t u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n Bedeu-
tungsebenen der H e i l i g e n S c h r i f t . L e i d e r i s t s e i n J e s a j a -
60. V g l . besonders T e r t u l l i a n , de corona. Fur w e i t e r e Be-
lege v g l . H e l g e l a n d , Daly, Burns, C h r i s t i a n s , S. 
21-30, und H e l g e l a n d , C h r i s t i a n s , S. 735-744. Es geht 
h i e r l e d i g l i c h urn d i e Tatsache der Ablehnung b e i den 
C h r i s t e n ; d i e Frage nach der M o t i v a t i o n , wobei d i e 
These eines p r i n z i p i e l l e n " P a z i f i s m u s " der A l t e n 
K i r c h e (so Hornus, P o l i t i s c h e Entscheidungen) gegen 
di e These e i n e r Ablehnung der h e i d n i s c h e n , i d e o l a t r i -
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Kommentar, der s i c h e r l i c h eine a u s f i i h r l i c h e Exegese von 
JM geboten h a t t e , b i s auf wenige Fragmente v e r l o r e n g e g a n -
61 
gen „ 
Jedoch i s t d i e Auslegung von JM i n s e i n e r a p o l o g e t i s c h e n 
62 
S c h r i f t "Contra Celsum" e r h a l t e n g e b l i e b e n . Dieses Werk 
i s t e i n e Widerlegung und Erwiderung der S t r e i t s c h r i f t 
" A l e t h e s Logos" des h e i d n i s c h e n P h i l o s o p h e n Celsus, d i e 
s i c h gegen Juden und C h r i s t e n r i c h t e t . Diese S t r e i t s c h r i f t, 
d i e a u f etwa l ? 6 / l 8 0 d a t i e r t w i r d , w i r d i n der Wider-
legung des Origenes durchgehend z i t i e r t . Das Entstehungs-
datum der S c h r i f t des Origenes i s t auf das Jahr 249 anzu-
s e t z e n . ^ 
Die Auslegung von JM im V. Buch (V, 33) von "Contra C e l -
sum" " i s t , a h n l i c h wie schon i n der T r a d i t i o n davor, i n 
den Rahmen der H e i l s g e s c h i c h t e i n Jesus C h r i s t u s ge-
s t e l l t , d i e i n den K a p i t e l n 25-33 d a r g e s t e l l t w i r d . Zu 
Beginn z i t i e r t Origenes d i e Auffassung des Celsus, daB 
di e Menschheit schon von Anfang an i n ver s c h i e d e n e N a t i o -
nen g e t e i l t s e i , d i e aus diesem Grunde i h r e n a l t h e r g e -
b r a c h t e n T r a d i t i o n e n f o l g e n miiliten. Den C h r i s t e n w i r f t er 
vo r , dali s i e s i c h n i c h t an diese h a l t e n ( c . 2 5 f . ) . Diesem 
s t a t i s c h e n G e s c h i c h t s v e r s t a n d n i s des Celsus s t e l l t O r i -
genes sein e K o n z e p t i o n der dynamischen H e i l s g e s c h i c h t e 
gegeniiber: Nach dem Turmbau zu Babel wurden d i e V b l k e r 
g e t r e n n t und jedes von einem eigenen "Engel" g e l e i t e t ( c . 
2 9 f . ) . I s r a e l b l i e b j e d o c h t r o t z s e i n e r V e r f e h l u n g e n das 
schen "Roman Army R e l i g i o n " (so H e l g e l a n d w.o.) 
s t e h t , b r a u c h t an d i e s e r S t e l l e n i c h t d i s k u t i e r t und 
e n t s c h i e d e n werden. 
61. V g l . S i m o n e t t i , La spada, S. 4 l 4 ; N a u t i n , Origene, S. 
2k7f. 
62. Text i n : SChr 227 (ed. B o r r e t ) . 
63. B o r r e t i n : SChr 227 ( E i n l e i t u n g ) , S. 129. 
64. V g l . N a u t i n , Origene, S. 375f. u. 381. 
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au s e r w a h l t e G o t t e s v o l k ( c . 3 1 ) . M i t Jesus t r i t t aber das 
Neue i n d i e Gesc h i c h t e : Er h a t "bessere und g o t t l i c h e r e 
Gesetze" g e b r a c h t und d i e C h r i s t e n "von d i e s e r gegenwar-
t i g e n bosen Welt b e f r e i t . " Er i s t das Z i e l der Geschichte 
( c . 3 2 ) . 6 5 
I n d i e s e r D a r s t e l l u n g der H e i l s g e s c h i c h t e f i n d e t Origenes 
einen Ansatzpunkt, d i e Frage nach dem Zusammenhang z w i -
schen Juden und C h r i s t e n m i t H i l f e der Auslegung von JM 
im V, 33 zu b e a n t w o r t e n . Er z i e h t e i n Z i t a t , das i n dem 
ihm v o r l i e g e n d e n Werk des Celsus e r s t an s p a t e r e r S t e l l e 
genkommen ware, nach vorne, i n dem d i e s e r den C h r i s t e n 
v o r w i r f t , daft s i e k e i n e n eigenen "Urheber ( apxHYEtriS) 
i h r e r v a t e r l i c h e n Gesetze" h a t t e n , sondern "von den Juden 
a b g e f a l l e n " s e i e n . ^ 
Als A n twort auf den Vorwurf des Celsus f i i h r t Origenes das 
Z i t a t aus JM an, das er n i c h t a l s abgeschlossene P e r i k o p e 
z i t i e r t , sondern i n der Auslegung s e l b s t p a r a p h r a s i e r t . 
Er t e i l t an d i e s e r S t e l l e dem Leser n i c h t m i t , daft es e i n 
Z i t a t aus dem AT i s t . 
"Wir 'kommen', jeder von uns, 'in den letzten Tagen', 
nachdem unser Jesus sichtbar unter uns erschienen ist, zu 
dem 'deutlich sichtbaren Berg des Herrn', zu dem Wort, 
das iiber jedes Wort 'erhaben' ist, und zum 'Haus Gottes', 
das (da) ist die Kirche (euvtAnaca) des lebendigen Gottes, 
die Saule und das Fundament der Wahrheit ' (= 1 Tim 3,15). 
Und wir sehen, auf welche Weise dieses Haus 'auf den 
Gipfeln der Berge' erbaut wird, (namlich) auf all yden 
prophetischen Worten, die (seine) Grundlage (GeueAiOQ) 
sind. Brhoht wird dieses Haus aber 'Uber die Hiigel', das 
heilit uber diejenigen, die bei den Menschen AuBergewohn-
liches an Weisheit und Wahrheit zu verkilnden scheinen."67 
65. V g l . .zum Argumentationsgang des Origenes: B o r r e t 
i n : SChr 1^7, Anm. 1 zu V, 31, S. 90-93-
66. AaO, V, 33, S. 96, Z. 1-8. I n Celsus• Werk s t a n d 
d i e s e s Z i t a t h i n t e r dem Fragment i n V, 4 l . 
B o r r e t i n : SChr 147, Anm. 1 zu V, 33, S. 97. 
67. AaO, V, 33, S. 96, Z. 8-17. 
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Die Auslegung von JM kniipf t . h i e r an das S t i c h w o r t 
H H O U O L v an, das C e l s u s ihm i n s e i n e r Frage " w i r wol-
l e n w i s s e n ... woher s i e kommen" ("epnoouciL ... noQev 
r i M O U O i v » ) vorgegeben h a t t e . Mit demselben Verb (Hviouev ) 
b e g i n n t O r i g e n e s s e i n e Auslegung des e r s t e n T e i l s der 
Pr o p h e z e i u n g ( J e s 2 , 2 f ) . Fur O r i g e n e s s i n d d i e " l e t z -
t e n Tage " , wie b e i T e r t u l l i a n , b e r e i t s mit dem Kom-
men C h r i s t i e r f i i l l t . Den "Berg des H e r r n " d e u t e t O r i -
genes a l s "das Wort", den Logos C h r i s t u s s e l b s t (Job. 1), 
"das viber j e d e s Wort e r h a b e n i s t . " Im G e g e n s a t z zu T e r -
t u l l i a n , der mehr d i e Menschheit C h r i s t i b e t o n t e , i s t 
O r i g e n e s h i e r b e s o n d e r s am g o t t l i c h e n Logos i n t e r e s s i e r t . 
Das "Haus G o t t e s " d e u t e t O r i g e n e s mit 1 Tim 3,5 a l s d i e 
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K i r c h e . Mit der P r o p h e t i e , d i e vom Haus "auf den G i p -
f e l n der Ber g e " s p r i c h t , kann e r d i e s e Deutung f o r t f i i h -
r e n . Nach Eph 2,20 s i n d das "Fundament" (Se u e A i o c ) der 
G l a u b i g e n d i e A p o s t e l und Pr o p h e t e n , d.h. das AT und das 
E v a n g e l i u m . I n A n a l o g i e zum V o r h e r i g e n b e d e u t e n d i e 
"Hugel" Menschen, d i e aus s i c h s e l b s t h e r a u s meinen, 
"Auftergewbhnliches" zu ver k i i n d e n , ohne auf den Worten der 
S c h r i f t a u f z u b a u e n . Die Worte d er h e i d n i s c h e n P h i l o s o -
phen, zu denen j a auch C e l s u s g e h d r t , s i n d nur s e h r wenig 
gegenviber dem, worauf d i e K i r c h e gegriindet i s t . 
O r i g e n e s nimmt danach noch e i n m a l das Verb "Kommeh" a u f , 
urn a u f den Vorgang der V o l k e r w a l l f ahr t s e l b s t noch ge-
genauer e i n z u g e h e n : 
Und wir, alle Volker, kommen zu ihm, und wir, die vielen 
Volker, brechen zu ihm auf und ermahnen einander, die in 
den letzten Tagen durch Jesus Christus aufstrahlende 
Gottesverehrung (Beooefieia.) anzunehmen: Kommt, wir Ziehen 
hinauf zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakob. Er 
68. W e i t e r e B e l e g e f u r d i e e k k l e s i o l o g i s c h e Deutung des 
"Hauses G o t t e s " b e i O r i g e n e s b i e t e t Vogt,- K i r c h e n v e r -
s t a n d n i s , S. 239-2^9. 
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weise uns seinen Weg, dali wir auf diesem Wege gehen. Denn 
von denen auf dem Zion ist das Gesetz ausgegangen und hat 
als geistiges (TVO£V\ia.TiuoQ) Gesetz bei uns seine Statte 
erhalten. Aber auch das Wort des Herrn ist von jenem 
Jerusalem ausgegangen, dammit es sich nach alien Seiten 
hin verbreite und inmitten der Volker eine Entscheidung 
treffe, indem es diejenigen auswahlt, die - wie man sieht 
- fiir Belehrung empfanglich CeuneL9efs) sind, das unbe-
lehrbare (arteLOff,) Volk aber, das zahlreich ist, straft." 
Das, was i n JM mit " V b l k e r " und " V o l k " b e z e i c h n e t i s t , 
t r i f f t b e i d e s a u f d i e K i r c h e zu, d i e e i n e r s e i t s das 
G o t t e s v o l k i s t , a n d e r e r s e i t s aus Angehorigen " v i e l e r 
V o l k e r " b e s t e h t . Nochmals w e i s t O r i g e n e s d a r a u f h i n , dali 
d i e " l e t z t e n Tage" i n J e s u s C h r i s t u s b e r e i t s gekommen 
s i n d . Die du r c h " J e s u s C h r i s t u s a u f s t r a h l e n d e G o t t e s v e r -
ehrung i s t das V o r b i l d C h r i s t i s e l b s t , der auch zum V a t e r 
g e b e t e t h a t t e und dem d i e C h r i s t e n nun n a c h f o l g e n . Damit 
l i e l i e s i c h der W a l l f a h r t s a u f r u f aus JM ( J e s 2,3) a l s 
G e b e t s r u f der C h r i s t e n v e r s t e h e n . 
War b i s l a n g d i e Bewegung der C h r i s t e n zum Zentrum, nam-
l i c h zu C h r i s t u s und der K i r c h e , b e s c h r i e b e n worden, so 
kommt j e t z t O r i g e n e s auf d i e e n t g e g e n g e s e t z t e Bewegung zu 
s p r e c h e n , d i e Begriindung der V b l k e r w a l l f ahr t i s t : D i e s 
i s t das Ausgehen des G e s e t z e s "von denen auf dem Z i o n " , 
womit, i n Aufnahme der b i s h e r i g e n A u s l e g u n g s t r a d i t i o n , 
d i e A p o s t e l gemeint s i n d , d i e b e i der Him m e l f a h r t aus 
J e r u s a l e m a u s g e s a n d t wurden ( v g l . Lk 24,44-53; Apg 1, 
4 - l 4 ) . Das G e s e t z des a l t e n G o t t e s v o l k e s i s t von den 
C h r i s t e n nach dem Kommen C h r i s t i im E v a n g e l i u m a l s " g e i -
s t i g e s G e s e t z " ( v g l . Rom 8,2) angenommen worden. I n 
g l e i c h e r Weise i s t auch das "Wort des H e r r n " aus J e r u s a -
lem ausgegangen, n a m l i c h das E v a n g e l i u m , das von den 
A p o s t e l n gemaii der Weisung des a u f e r s tandenen C h r i s t u s 
v e r k i i n d e t w i r d . Die r i c h t e n d e F u n k t i o n (eAeyxei-v), d i e es 
69« AaO, V, 33, S. 96, Z. 17-S. 98, Z. 28-
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a u s i i b t , i s t e s , d i e , welche f i i r B e l e h r u n g und E r z i e h u n g 
empf a n g l i c h (suiteu QeiQ ) s i n d , von dem V o l k zu t r e n n e n , 
das es n i c h t (aneterT) i s t . Damit h a t das G e r i c h t h e i l -
b r i n g e n d e F u n k t i o n , indem es der g o t t l i c h e n rtcuSeua zum 
Durchbruch v e r h i l f t ( v g l . Job. 3,l8: D i e , welche- g l a u b e n , 
werden n i c h t gerichtet)„ 
Im d a r a u f f o l g e n d e n A b s c h n i t t w e i s t O r i g e n e s w i e d e r a u f 
C e l s u s 1 Frage n a c h dem Ursprung d er C h r i s t e n und i h r e m 
S t i f t e r z u r i i c k . Die Auslegung des Umschmiedens der K r i e g s -
g e r a t e ( J e s 2,^) w i r d wiederum e i n g e l e i t e t mit d e r An-
knvipfung an das "Kommen" (ffxeouev ) : 
"Auf die Frage aber, -'woher wir kommen, oder wen wir als 
Stifter CapxHYETne; haben', geben wir zur Antwort: Wir 
sind gekommen nach den Weisungen Jesu, urn die geistigen 
Schwerter (XoyCxm, uaxctCpox;, mit denen wir unsere Strei-
tigkeiten austrugen und unsere Gegner angriffen, zu 
'Pflugscharen umzuschmieden, und die Lanzen', deren wir 
uns fruher .im Kampfe bedienten, umzuwandeln 'zu Sicheln. 
Denn wir ergreifen nicht mehr das Schwert gegen ein Volk, 
und wir bilden uns nicht mehr aus fur den Krieg', da wir 
'Kinder des Friedens' C= Lk 10,6)^ geworden sind durch 
Jesus, der unser 'Anfuhrer' (dpxmoQ) (= Apg 3,15) ist. 
Anstelle 'der vaterlichen Gesetze', unter denen wir von 
dem Bund (Gottes mit Israel) ausgeschlossen waren (Eph 
2,12), haben wir ein Gesetz empfangen, wofiir wir dem, der 
uns vom Irrtum befreit hat, Dank sagen, indem wir spre-
chen: "Wie triigerisch sind die Gotzenbilder, die unsere 
Vater erwarben; ist doch keines unter ihnen, das regnen 
laBt" (= Jer 16,19; vgl. 14,22). Unser 'Chorfuhrer und 
Lehrmeister' ist also von den Juden ausgegangen, leitet 
aber mit dem Wort seiner Lehre den ganzen Erdkreis."70 
Schon am Beg i n n w i r d d e u t l i c h , daft h i e r e i n e u b e r t r a g e n e , 
g e i s t i g - s p i r i t u e l l e Auslegung gemeint i s t : Die " S c h w e r t e r " 
b e z e i c h n e t O r i g e n e s a l s " g e i s t i g e " (X o y i HCLI ) und e r w e i -
t e r t im Sinne der B e r g p r e d i g t das B i l d a u f a l l e " S t r e i -
t i g k e i t e n " u n t e r den Menschen s c h l e c h t h i n ( v g l . Mt 
,5»21f.). Aber auch e i n e Auslegung nahe am W o r t s i n n h a t 
70. AaO , V, 33, S. 98, Z. 29-S. 100, Z. 43 = 
h i e r i h r e n P l a t z gefunden: Die " L a n z e n " waren d i e , d i e 
f r i i h e r im Kampf verwendet worden sind= Denn d i e C h r i s t e n 
s i n d " K i n d e r " des P r i e d e n s geworden. Wie aus a n d e r e n 
S t e l l e n s e i n e s Werkes h e r v o r g e h t , i s t h i e r , wie b e i 
T e r t u l l i a n , d i e Ablehnung des M i l i t a r d i e n s t e s d u r c h d i e 
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C h r i s t e n a n g e s p r o c h e n . 
C h r i s t u s , der d i e C h r i s t e n zum F r i e d e n h i n g e f i i h r t h a t ( L k 
10,6), nennt das NT i h r e n " A n f i i h r e r " (apxnvos) , v g l . Apg 
3,15, S. 31; Hebr 2,10, 12,2). D i e s e r i s t a l s d e r j e n i g e , 
der auch i n der Gegenwart h a n d e l t , w i c h t i g e r f u r O r i g e n e s 
a l s der " S t i f t e r " (ctpx^YerriS ) i n der V e r g a n g e n h e i t , den 
C e l s u s w i s s e n mbchte. Gegeniiber der Z e i t des AT, a l s d i e 
V b l k e r vom Bund mit I s r a e l a u s g e s c h l o s s e n waren, haben 
d i e s e nun e i n G e s e t z empfangen, f u r das s i e C h r i s t u s , 
"der uns vom I r r t u m b e f r e i t h a t " , danksagen. O r i g e n e s 
v e r m e i d e t es an d i e s e r S t e l l e , von eitiem "neuen G e s e t z " 
zu s p r e c h e n ; v i e l m e h r mbchte e r d i e H e i l s f u n k t i o n des 
E v a n g e l i u m s a l s dynamische F o r t e n t w i c k l u n g des AT sehen, 
i n dem j a auch schon d i e I d e o l a t r i e a b g e s c h a f f t worden 
war. Die zusammengefafiten Z i t a t e aus dem J e r e m i a b u c h 
u n t e r s t r e i c h e n d a r i i b e r h i n a u s , daB es a u f d i e Wirkung 
d e s s e n , was man v e r e h r t , ankommt. G b t z e n b i l d e r a l s blofte 
F o r t f i i h r u n g a l t e r T r a d i t i o n b r i n g e n n i c h t e i n m a l s o l c h e 
Dinge wie Regen z u s t a n d e , geschweige denn das H e i l der 
Welt. O r i g e n e s s c h l i e f i t das E r g e b n i s s e i n e r Auslegung ab, 
indem e r a u f den Vorwurf des C e l s u s z u r u c k g e h t . C h r i s t u s , 
der von den Juden ausgegangen i s t , hat e i n e n k o n k r e t e n 
Ursprung i n der G e s c h i c h t e und damit k e i n e h r w u r d i g e s 
A l t e r . O r i g e n e s w i d e r l e g t a l s o n i c h t d i r e k t den Vorwurf 
des C e l s u s (etwa mit dem H i n w e i s a u f d i e P r a e x i s t e n z 
C h r i s t i ) , s o n d e r n w e i s t d a r a u f h i n , daft das e r f a h r b a r e 
Wirken und d i e M a c h t i g k e i t i n der G e s c h i c h t e w i c h t i g e r 
s i n d a l s das blofte A l t e r . 
71. V g l . aaO , I I I , 8; V I I , 26 und V I I I , 73, sowie H e l g e -
l a n d , Daly, Burns, C h r i s t i a n s , S. 39-^4-
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Im l e t z t e n S a t z des K a p i t e l s 5 begriindet O r i g e n e s , dafi e r 
das Z i t a t von C e l s u s vorgezogen h a t t e , urn e i n e zusammen= 
f a s s e n d e Argumentation b i e t e n zu Konnen, ehe e r zu einem 
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neuen Thema i i b e r g e h t . 
I n e i n e r a h n l i c h e n S i t u a t i o n wie J u s t i n (1. A p o l . ) s t e h t 
d i e Auslegung von JM gegen C e l s u s . O r i g e n e s mbchte h i e r 
d i e W a h r h e i t des c h r i s t l i c h e n Glaubens a u f z e i g e n , indem 
er d i e Vorwiirfe des C e l s u s z u r i i c k w e i s t o Gegeniiber dem 
Heiden C e l s u s kann er a u f e i n e genaue Angabe der P e r i k o p e 
von JM v e r z i c h t e n und b r a u c h t n i c h t b e s o n d e r s a u f d i e 
P r o p h e z e i u n g im AT h i n z u w e i s e n . Anders a l s T e r t u l l i a n 
v e r z i c h t e t e r w e i t g e h e n d a u f Polemik gegeniiber den Juden 
und s t e l l t d a f i i r i h r e R o l l e im dynamischen F o r t g a n g der 
H e i l s g e s c h i c h t e d a r . Im V e r g l e i c h m i t den b e n a c h b a r t e n 
K a p i t e l n von c . Celsum f a l l t a u f , daft an d i e s e r S t e l l e 
v e r g l e i c h s w e i s e v i e l m i t S c h r i f t z i t a t e n a r g u m e n t i e r t 
w i r d , d i e a l s s o l c h e a b e r n i c h t b e s o n d e r s b e z e i c h n e t 
werden. Die Verknupfung der e i n z e l n e n A r g u m e n t a t i o n s -
s c h r i t t e der Auslegung des O r i g e n e s mit den Argumenten 
des C e l s u s e r s c h e i n t h i e r n i c h t so s t i m m i g . D i e s l a f t t 
vermuten, daft O r i g e n e s h i e r e i n T r a d i t i o n s s t i i c k verwendet 
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h a t , das ihm i n Form e i n e r H o m i l i e v o r l a g . E r h a t C e l -
sus • Argument d a f i i r verwendet, urn an d i e s e r S t e l l e mit 
s e i n e r e i g e n e n D a r s t e l l u n g seinem Gegner zu z e i g e n , daft 
das C h r i s t e n t u m d i e K u l t u r n i c h t z e r s t b r t . 
Am b e m e r k e n s w e r t e s t e n i s t j e d o c h d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
K o n z e p t i o n , i n d i e e r s e i n e Auslegung e i n b e z o g e n h a t . 
Wahrend d i e Autoren i n der s e i t h e r i g e n T r a d i t i o n das JM -
72. AaO, V, 33, S. 100, Z. 43-45 ( v g l . oben Anm. 66 ) . 
73- V g l . B o r r e t i n : SChr 247, S. 90f., Anm. 1 und S. 98f., 
Anm. 1. 
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Z i t a t i n den K o n t e x t der b i b l i s c h e n H e i l s g e s c h i c h t e 
g e s t e l l t haben, e n t w i c k e l t O r i g e n e s e i n e u n i v e r s e l l e , 
h e i l s g e s c h i c h t l i c h e K o n z e p t i o n , d i e d i e K u l t u r a l l e r 
V o l k e r e i n b e z i e h t . Die p o l i t i s c h e T h e o l o g i e des C e l s u s 
f i i h r t i h n zu e i n e r e i g e n e n p o l i t i s c h - t h e o l o g i s c h e n Re-
f l e x i o n , Gegen d i e s t a t i s c h e , t r a d i t i o n a l i s t i s c h e Kon= 
z e p t i o n des C e l s u s s t e l l t e r d i e dynamische K o n z e p t i o n 
des s i c h i n der G e s c h i c h t e o f f e n b a r e n d e n G o t t e s . 
I n d i e s e r K o n z e p t i o n s p i e l t d i e K i r c h e e i n e w i c h t i g e 
R o l l e . B e i den C h r i s t e n i n der K i r c h e kommen d i e V d l k e r 
zum Zentrum zusammen, ebenso wie das Wort G o t t e s von 
diesem a u s g e h t . I n i h r i s t der V o l k e r f r i e d e g e g e n w a r t i g 
i n z w e i e r l e i H i n s i c h t : z u n a c h s t a u f der g e i s t i g - s p i r i -
t u e l l e n Ebene, wo der S t r e i t der Meinungen im Glauben be-
endet w i r d . Das w i r k t s i c h d a r i n a u s , daft d i e C h r i s t e n 
n i c h t mehr am K r i e g t e i l n e h m e n . Mit der A u s b r e i t u n g des 
Wortes G o t t e s , das d i e C h r i s t e n b e l e h r t , s e t z t s i c h der 
F r i e d e mehr und mehr d u r c h . An ander e r S t e l l e i n c „ C e l -
sum ( v g l . V I I I , 70-73) d r i i c k t O r i g e n e s d i e s noch d e u t l i -
c h e r a u s , indem e r s a g t , dali d i e C h r i s t e n im " g e i s t l i -
c h en" Kampf gegen d i e Damonen mehr a u s r i c h t e n konnen a l s 
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d i e h e i d n i s c h e n S o l d a t e n im K r i e g . D i e s l a f i t s i c h so 
d e u t e n : Je mehr C h r i s t e n es g i b t , d e s t o w e n i g e r b e n o t i g t 
man m i l i t a r i s c h e n S c h u t z . D i e s e u n i v e r s a l e V i s i o n , d i e 
man s i c h e r l i c h auch " p a z i f i s t i s c h " nennen kann, b i r g t 
a ber a n d e r e r s e i t s e i n e n e r s t e n A n s a t z z u r L e h r e des 
g e r e c h t e n K r i e g e s : I n e i n e r Z w i s c h e n z e i t , bevor s i c h der 
Logos u n i v e r s a l d u r c h s e t z e n kann, s i n d K r i e g e notwendig, 
d i e , wenn s i e g e r e c h t s i n d , zwar von den Heiden durchge-
f i i h r t werden mussen, d i e a b e r d i e C h r i s t e n d u r c h i h r e 
7^. V g l . P e t e r s o n , Monotheismus, S. 86, 93-
75. Auch d i e K r i e g e des AT werden von O r i g e n e s s p i r i t u e l l 
g e d e u t e t ( z . B . Horn, i n J e s u Nave XV,1). V g l . B a i n t o n , 
Friihe K i r c h e , S. 215. 
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Gebete zu u n t e r s t i i t z e n haben. 
Mit der Auslegung des O r i g e n e s i s t gewissermafien e i n 
e r s t e r Hbhepunkt der I n t e r p r e t a t i o n von JM e r r e i c h t . Die 
Auslegung im Kontext d e r H e i l s g e s c h i c h t e w e i s t h i e r i n 
b e s o n d e r e r Weise a u f d i e u n i v e r s a l g e s c h i c h t l i c h e n A u s w i r -
kungen des i n C h r i s t u s und der K i r c h e g e g e n w a r t i g e n V o l -
k e r f r i e d e n s h i n . Damit kommt nun auch der p o l i t i s c h e 
B e r e i c h mehr i n den B l i c k . Die b e i d e n Ebenen der V e r w i r k -
l i c h u n g des F r i e d e n s , d i e " g e i s t i g e " und das F r i e d e n s h a n -
d e l n der C h r i s t e n , werden n e b e n e i n a n d e r g e s t e l l t und 
t r e t e n nun d e u t l i c h e r a l s s o l c h e h e r v o r , wenn s i e auch 
h i e r n i c h t g e t r e n n t b e h a n d e l t werden. 
2»5« V o r k o m s t a m t i n i s c h e Exegese von JM - e i n U b e r b l i c k 
B e i a l i e n i n d i v i d u e l l e n Zugen der Auslegung von JM d u r c h 
d i e v o r k o n s t a n t i n i s c h e n V a t e r l a s s e n s i c h dennoch g e w i s s e 
Gemeinsamkeiten a u f w e i s e n . Z u n a c h s t i s t a u f f a l l i g , dafl 
d i e uns e r h a l t e n e n Auslegungen a u s s c h l i e l i l i c h aus a p o l o -
g e t i s c h e n S c h r i f t e n stammen. D i e s i s t s i c h e r l i c h z u n a c h s t 
auf d i e uberragende Bedeutung d i e s e r L i t e r a t u r g a t t u n g im 
c h r i s t l i c h e n S c h r i f t t u m d i e s e r Z e i t z u r i i c k z u f i i h r e n . Auf 
der anderen S e i t e bot der Text von JM e i n e n guten A n s a t z -
punkt, d i e E r f i i l l u n g der a l t t e s t a m e n t l i c h e n Weissagung im 
Neuen Bund gegeniiber Juden, Heiden und I r r l e h r e r n a u f z u -
z e i g e n . Der Hauptzweck der a p o l o g e t i s c h e n Auslegungen von 
JM i s t daher c h r i s t o l o g i s c h : S i e w o l l e n a u f z e i g e n , daJi 
C h r i s t u s der M e s s i a s und G o t t e s s o h n i s t , der im AT vo-
76. V g l . H e l g e l a n d , D a l y , Burns, C h r i s t i a n s , S. 39-44, 
mit H i n w e i s a uf c . Celsum V I I I , 70-73- E r s t e A n s a t z e 
f i n d e n s i c h auch schon b e i T e r t u l l i a n , auch ohne um-
f a s s e n d e s y s t e m a t i s c h e R e f l e x i o n ( A p o l o g e t i c u m 30,4; 
v g l . H e l g e l a n d , D a l y , Burns aaO, S. 21-30. 
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r a u s v e r k i i n d e t worden i s t und i n dem d i e P r o p h e z e i u n g e n 
W i r k l i c h k e i t geworden s i n d . 
An d i e s e c h r i s t o l o g i s c h e Auslegung s c h l i e f t t s i c h d i e 
e k k l e s i o l o g i s c h e Deutung von V o l k e r w a l l f a h r t und Um-
schmieden der K r i e g s g e r a t e an, wenn man von I r e n a u s ab-
s i e h t , der auch das l e t z t e r e c h r i s t o l o g i s c h d e u t e t . I n 
der K i r c h e b e i den C h r i s t e n haben s i c h b e i d e V o r a u s s a g e n 
e r f i i l l t o B e i den C h r i s t e n , d i e d i e Wahrheit des Evange-
l i u m s b e r e i t s angenommen haben, ha t s i c h d i e P r o p h e z e i u n g 
dadurch e r f u l l t , daft s i e s i c h i n einem umfassenden, 
g e i s t l i c h - s p i r i t u e l l e n S i n n vom Bosen abgewandt haben und 
s i c h nun dem Guten zuwenden, damit vom S t r e i t zum F r i e d e n 
77 
g e l a n g t s i n d . D i e s e V e r w i r k l i c h u n g s t e h t i n z e i c h e n -
h a f t e r R e l a t i o n z u r g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n u n v e r f u g b a r e n 
W i r k l i c h k e i t , d i e d u r c h C h r i s t u s i n der K i r c h e gegenwar-
t i g i s t . Das s i c h t b a r e Z e i c h e n der V e r w i r k l i c h u n g , s o z u -
sagen im " W o r t s i n n " der P r o p h e t i e , daft damit verbunden 
i s t , i s t , daft d i e C h r i s t e n s i c h von Kampf und K r i e g , auch 
vom M i l i t a r d i e n s t , f e r n h a l t e n und s t a t t d e s s e n den " g e i -
s t i g e n " Kampf be v o r z u g e n . Im Kontext der A p o l o g i e n h a t 
d i e s e r Gedanke z u n a c h s t d i e F u n k t i o n , d i e Verleumdungen, 
d i e gegen s i e im Umlauf s i n d , zu w i d e r l e g e n und i h r e Un-
g e f a h r l i c h k e i t a u f z u w e i s e n . Daft d i e C h r i s t e n dementspre-
chend s e h r p o s i t i v g e s c h i l d e r t werden, l i e g t s i c h e r mit 
an d i e s e r V e r t e i d i g u n g s s i t u a t i o n der A p o l o g i e n , wogegen 
etwa i n S c h r i f t e n aus dem Gemeindeleben ( v g l . schon 1 Kor) 
d e u t l i c h w i r d , daft auch d i e s e immer w i e d e r ermahnt werden 
78 
mus s en. 
77° Auch S i m o n e t t i ( L a spada, S. kl6) b e z e i c h n e t d i e s mit 
" i n s e n s o s p i r i t u a l e " . 
78. Darauf h a t i n a h n l i c h e m Zusammenhang Bauer (Gebot der 
F e i n d e s l i e b e , S. 2klf.) h i n g e w i e s e n . 
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Mit e i n e r p o l i t i s c h e n Bedeutung im B l i c k a u f das r d m i s c h e 
R e i c h i s t d i e P r o p h e z e i u n g b i s O r i g e n e s n i c h t a u s g e l e g t 
worden. Die c h r i s t l i c h e K i r c h e w i r d v i e l m e h r a l s i d e a l e s 
B i l d e i n e r G e s e l l s c h a f t (vgl„ auch Apg 2,43-4?) den 
Heiden, Juden und H a r e t i k e r n v o r g e s t e l l t . Aber d i e Aus-
legung der VerheiJiung der W a l l f a h r t " a l l e r V o l k e r " h a t 
e i n u n i v e r s a l i s t i s c h e s Moment: Die Grenzen der V o l k e r , 
K u l t u r e n und G e s e l l s c h a f t e n werden d u r c h das E v a n g e l i u m 
iiberwunden. Am g r o B a r t i g s t e n i s t d i e s e r Gedanke b e i O r i -
genes e n t w i c k e l t , der d i e Auslegung i n s e i n e k o s m o l o g i -
sche und u n i v e r s a l i s t i s c h e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e K o n z e p t i o n 
h i n e i n s t e l l t o Die i n der K i r c h e b e r e i t s v e r w i r k l i c h t e 
U n i v e r s a l i t a t f i i h r t mit der w e i t e r e n A u s b r e i t u n g des 
E v a n g e l i u m s den F r i e d e n b e i " a l i e n V o l k e r n " i n der ganzen 
Welt h e r b e i . D i e s e K o n z e p t i o n , d i e damit auch den p o l i -
t i s c h e n B e r e i c h umf alit , s t e l l t e i n e B r i i c k e dar z u r s p a t e -
r e n " p o l i t i s c h e n " Auslegung von JM, d i e d i e r o m i s c h e 
W e l t g e s c h i c h t e mit der c h r i s t l i c h e n H e i l s g e s c h i c h t e pa-
r a l l e l i s i e r t . 
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3 o Die Auslegung vora JM b e i den V a t e r a 
im v i e r t e n Jahrhumdert ( e i a s c h l i e f i l i c f a Hieronymns) 
Wiederum s o i l f u r d i e E i n t e i l u n g a uf G. L o h f i n k z u r u c k g e -
g r i f f e n werden, der g e z e i g t h a t , daft nach der k o n s t a n t i n i -
s c h e n Wende erne andere Auslegung von JM, i n s b e s o n d e r e , 
was d i e F r i e d e n s v e r h e i f t u n g ( J e s 2,4) b e t r i f f t , h e r v o r -1 
t r i t t . H i s t o r i s c h i s t d i e Z e i t nach der K o n s t a n t i n i s c h e n 
Wende dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daft im 4. J a h r h u n d e r t s i c h 
d i e K i r c h e n i c h t nur s e h r s t a r k a u s b r e i t e t , s o n d e r n auch 
das Heidentum mehr und mehr v e r d r a n g t w i r d . I n der Uber-
l i e f e r u n g , d i e uns e r h a l t e n g e b l i e b e n i s t , t r e t e n neben 
d i e a p o l o g e t i s c h e n S c h r i f t e n mehr und mehr durchgehende 
Komentare der b e i d e n a l t t e s t a m e n t l i c h e n P r o p h e t e n b i i c h e r . 
Gegen Ende des 4. J a h r h u n d e r t s l a s s e n s i c h d i e G r u n d l i n i e n 
der e x e g e t i s c h e n S c h u l e n von AJokuwiiri en und A n t i o c h i e n 
2 
d e u t l i c h e r i n den Kommentaren erkennen. 
Der e i n z i g e l a t e i n i s c h e V a t e r , von dem a u s f u h r l i c h e r e 
Auslegungen von JM aus d i e s e r Z e i t e r h a l t e n s i n d , s o l i 
h i e r mit hinzugenommen werden, auch wenn d i e T e x t e s t r e n g -
genommen schon i n das 5- J a h r h u n d e r t r e i c h e n , da, wie noch 
zu z e i g e n i s t , s e i n e Auslegungen gut i n d i e vorhergehende 
b s t l i c h e T r a d i t i o n hineingenommen werden kbnnen. 
1. V g l . L o h f i n k , S c h w e r t e r , S. 195. 
2. Von Johannes Chrysostomus an werden i n d i e s e r A r b e i t 
b e i den g r i e c h i s c h e n V a t e r n nur noch d i e Auslegungen 
i n den Kommentaren b e s p r o c h e n . 
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3 = l o Eusebinas von C a e s a r e a 
E u s e b i u s , der i n s e i n e n a p o l o g e t i s c h e n und p a n e g y r i s c h e n 
S c h r i f t e n e i n i g e Male d i e F r i e d e n s v e r h e i f t u n g aus JM ( J e s 
2,4) z i t i e r t , h a t an v i e r S t e l l e n aus f iihr l i c h e r e A u s l e -
3 
gungen d i e s e s S a t z e s gegeben. I n seinem Jesajakommentar 
i s t d a r i i b e r h i n a u s e i n e Auslegung der gesamten P e r i k o p e 
von JM e r h a l t e n g e b l i e b e n . 
a ) P r a e p a r a t i o E v a n g e l i c a 
Von den a u s f i i h r l i c h e n Auslegungen, d i e Euseb iiber J e s 2,4 
v e r f a f i t h a t , s o l i h i e r s t e l l v e r t r e t e n d d i e Auslegung im I . 
Buch der P r a e p a r a t i o b e s p r o c h e n werden. D i e s e S c h r i f t 
i s t etwa urn 312-320 e n t s t a n d e n und s o l i e i n e E i n f i i h r u n g 
f u r Heiden i n das C h r i s t e n t u m s e i n . ^ 
Bevor E u s e b i u s d i e Fr i e d e n s v e r h e i f t u n g im 4. K a p i t e l des 
I . Buches b e h a n d e l t , g i b t e r im 3. K a p i t e l e i n e D a r s t e l -
l u n g der Z i e l e , d i e e r mit s e i n e r A p o l o g i e v e r f o l g t . ^ S e i n 
Z i e l i s t es , d i e g d t t l i c h e H e i l s o r d n u n g im H i n b l i c k a u f 
J e s u s C h r i s t u s "auf mehr l o g i s c h e Weise" und "durch s e h r 
v i e l e k l a r e B e w e i s e " d e u t l i c h zu machen.^ Zwar e r k e n n t e r 
an, daft andere Apologeten auch groftere D a r s t e l l u n g e n ge-
3. Neben der unten a u s f i i h r l i c h zu behandelnden T e x t s t e l l e 
aus der " P r a e p a r a t i o " h a n d e l t es s i c h urn De l a u d i b u s 
C o n s t a n t i n i l6,2-8 (GCS E u s e b i u s 1, ed. H e i k e l , S. 
248-251) mit nahezu w d r t l i c h e r P a r a l l e l e i n der "Theo-
p h a n i e " ( I I I , 1-3; GCS E u s e b i u s 3,2, ed. Gressmann, S. 
126-129) sowie D e m o n s t r a t i o E v a n g e l i c a IX 17,l6f (GCS 
E u s e b i u s 6, ed. H e i k e l , S. 4 4 l f . Zum I n h a l t v g l . u. 
S.57 Anm. 2 9 . 
4. P r a e p a r a t i o E v a n g e l i c a I 4,2-5. Text i n : SChr 206 ed. 
S i r i n e l l i . 
5. V g l . Quasten, P a t r o l o g y I I I , S. 329f; S i r i n e l l i i n 
SChr 206, S. 8-14. 
6. V g l . zum d o r t i g e n Argumentationsgang im f o l g e n d e n : 
Berkhof, T h e o l o g i e , S. 45-50. 
7. AaO, I 3,3, S. 110, Z. 5-7. 
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s c h r i e b e n h a t t e n ; s i e haben " d i a l e k t i s c h a r g u m e n t i e r e n d e 
N « s * 8 B e w e i s e " (uexa ovXXoy uaucov arto6eLEei.G ) geboten. 
H i e r s e t z t s i c h Euseb gerade von i h n e n ab: Wie schon 
P a u l u s s e l b s t s p i t z f i n d i g e U b e r r e d u n g s k i i n s t e a b g e l e h n t 
h a t t e ^ , so s i n d f u r i h n "Worte" (XOYOL ) , d,h. a b s t r a k t e 
B e w e i s f u h r u n g e n , u b e r f l u s s i g , e i n e n Beweis des C h r i s t e n -
ed J 
turns zu l i e f e r n ? da d i e T a t s a c h e n (epya ) " v i e l k l a r e r und 
19 
e i n l e u c h t e n d e r " f i i r d i e L e s e r der A p o l o g i e s i n d . D i e s e 
" T a t s a c h e n " s i n d d i e E r f i i l l u n g d er V o r h e r s a g e n C h r i s t i 
11 
uber d i e A u s b r e i t u n g des E v a n g e l i u m s u n t e r den V b l k e r n . 
Fur E u s e b i u s i s t der T a t s a c h e n b e w e i s , der s i c h t b a r e Auf-
schwung des C h r i s t e n t u m s , das w i c h t i g s t e Argument, w i c h -
t i g e r a l s a b s t r a k t e Vernunf tgriinde a u f der " g e l s t i g e n " 
Ebene. H i e r g r e n z t e r b e s o n d e r s von O r i g e n e s ab, von dem 
12 
e r s o n s t s e h r b e e i n f l u f i t i s t . 
Die Auslegung des im AT p r o p h e z e i t e n V b l k e r f r i e d e n s im 4. 
K a p i t e l s t e h t ganz im Sinne s e i n e r neuen a p o l o g e t i s c h e n 
A u s r i c h t u n g . Z u n a c h s t w i l l Euseb a u f z e i g e n , dali d i e c h r i s t -
l i c h e B o t s c h a f t n i c h t von den Menschen, sondern von Gott 
s e l b s t stammt. Obwohl d i e B o t s c h a f t des E v a hgeiiums l a n g e 
Z e i t von " u n s i c h t b a r e n Damonen und s i c h t b a r e n H e r r s c h e r n " 
13 
v e r f o l g t wurde, hat s i e s i c h dennoch a u s g e b r e i t e t . H i e r 
i s t an d i e d i o k l e t i a n i s c h e n V e r f o l g u n g e n e r i n n e r t , d i e 
noch d e u t l i c h i n der E r i n n e r u n g der C h r i s t e n waren. Die 
T a t s a c h e , dafl t r o t z a l l e r H i n d e r n i s s e das E v a n g e l i u m nun 
den S i e g d a v o n t r a g t und s i c h i n der Welt a u s b r e i t e t , be-
w e i s t s e i n e g b t t l i c h e H e r k u n f t . 
8. V g l . aaO, I 3,4.6 ( S . 110-112). 
9. V g l . aaO, I 3,5 ( S . 110) . 
10. AaO, I 3,7 ( S . 1 1 2 ) . 
11. V g l . aaO, I 3,8.-10. ( S . 112-114). 
12. V g l . Berkhof, T h e o l o g i e , S. 47. 
13. AaO, I 4,1 ( S . 118). 
14. V g l . Berkhof, T h e o l o g i e , S. 48; S i r i n e l l i z. S t . i n 
SChr 206, S. 245f. 
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Euseb geht noch e i n e n S c h r i t t 
w i l l , daft d i e A u s b r e i t u n g des 
gen i n der Welt h a t t e : 
w e i t e r , indem er a u f z e i g e n 
E v a n g e l i u m s p o s i t i v e Wirkun-
"Ist das, was (mit unserem Heiland) fiir das Wohlergehen 
(npOQ euCtiftaW aller Menschen ans Licht trat - nicht nur in 
seinen ausgesprochenen Worten, sondern auch in der geheim-
nisvollen Kraft die (aus ihm) hervortrat - nicht zu einem 
Beweis seiner gottlichen Macht geworden? Denn auf geheim-
nisvolle und gottliche Macht ging es zuriick, daft genau zur 
selben Zeit (<5\1CL), da er mit seinem Wort und seiner Lehre 
iiber die Alleinherrschaft des einen, allherrschenden Gottes 
frtepc uo"uapxCbi£ £VOQ TOU em. ndvxcov 6eou; hervortrat, auch 
das Menschengeschlecht zur Freiheit gelangte - einerseits 
von der vielfaltigen und trilgerischen Gewalt der Damonen, 
andererseits (auch) von der Vielherrschaft (noXvctpx'ct) der 
Volker."'5 
E u s e b i u s geht es darum, h i e r den p o l i t i s c h e n B e r e i c h , das 
"Wohlergehen" der V o l k e r (auch aufterhalb der K i r c h e ) h i n -
einzunehmen i n s e i n e n T a t s a c h e n b e w e i s . Gerade d i e v o r h e r 
schon erwahnten "Damonen" und " H e r r s c h e r " , d i e das Evan-
g e l i u m b e h i n d e r t h a t t e n , s i n d nun b e s i e g t . Mit der o f f e n b a r 
gewordenen "Monarchie" des c h r i s t l i c h e n G o t t e s w i r d d i e 
e i n s t i g e V i e l h e r r s c h a f t der Damonen k o n t r a s t i e r t . H i e r h a t 
s e i n e z e i t l i c h e E n t s p r e c h u n g im p o l i t i s c h e n . B e r e i c h , wo d i e 
f r r i h e r e " V i e l h e r r s c h a f t " der V b l k e r an i h r Ende gekommen 
i s t . 
Daran a n s c h l i e f t e n d s c h i l d e r t e r a u s f i i h r l i c h und a n s c h a u -
l i c h den a l t e n Z ustand, i n dem v i e l e "Kbnige" und " S t a t t -
h a l t e r " r e g i e r t e n und u n t e r s c h i e d l i c h e R e g i e r u n g s f o r m e n 
l6 
( D e m o k r a t i e , T y r a n n e n h e r r s c h a f t und V i e l h e r r s c h a f t ) 
h e r r s c h t e n . D a r i n h a t t e n z a h l r e i c h e K r i e g e und Au f s t a n d e 
15. AaO, I 4,2 ( S . 118). 
16. Mit rtoAuapxouuevwy i s t h i e r v e r m u t l i c h d i e T e t r a r c h i e 
i n Rom v o r Augustus gemeint. V g l . S i r i n e l l i i n SChr 
206, S. 250, 2.5f. 
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i h r e U r s a c h e , und jedermann war gezwungen, das K r i e g s -
handwerk zu l e r n e n und s t a n d i g e i n Schwert mit s i c h z u 
f u h r e n . 
D i e s e r Z u s t a n d h a t s i c h nun g r u n d s a t z l i c h gewandelt: Mit 
der P a r o u s i e C h r i s t i haben s i c h d i e F r i e d e n s v e r h e i l i u n g e n 
des AT (Ps 71,7; J e s 2,4), und damit auch d i e P r o p h e t i e 
l8 
vom Umschmieden der K r i e g s g e r a t e e r f u l l t . D i e s e E r f u l -
l u n g b e s c h r e i b t Euseb so: 
_"D_ennsofort wurde iiberall die Vielherrschaft (noXuapxCa.) 
beseitigt bei den Romern, als Augustus genau an dem Zeit-
punkt, da unser Heiland erschien, die Alleinherrschaft 
antrat (VOvapXT)oa.VTOQ). Von jenem Tag bis heute miissen wir 
es nfcht mehr wie friiher sehen, daB eine Stadt gegen die 
andere Krieg fiihrt, ein Volk das andere bekampft und sein 
Leben in der Austragung alter Streitigkeiten erschdpft."19 
H i e r i s t d i e p o l i t i s c h e Auslegung noch d e u t l i c h e r : Die Pax 
Romana, d i e s i c h mit der A l l e i n h e r r s c h a f t des Augustus 
d u r c h s e t z t , i s t auf das Kommen C h r i s t i bezogen, das nach 
dem Zeugni s des Lukas (Lk 2,1) z u r s e l b e n Z e i t s t a t t g e -
funden h a t . 
Im n a c h s t e n A b s c h n i t t w i r d d i e s e r Zusammenhang auf d i e Da-
monen und h e i d n i s c h e n G b t t e r , d i e f i i r d i e K r i e g e v e r a n t -
w o r t l i c h waren, z u r t i c k g e f i i h r t : 
"MuB man es nicht als ein Wunder ansehen? Einst, als die 
Damonen (noch) alle Volker tyrannisierten und ihnen viel 
Verehrung zuteil wurde, wiiteten die Menschen, von ihren 
Gottern angestachelt, in Kriegen gegeneinander. So 
fiihrten damals Griechen gegen Griechen, Aggpter gegen 
Agypter, Syrer gegen Syrer und Romer gegen Rbmer Krieg, 
17. V g l . aaO, I 4,3, S. 120. 
18. AaO, I 4,4, S. 120, Z. 1-7. H i e r verwendet Euseb 
w i e d e r das Wort "epya" • 
19- AaO, I 4,4, S. 120, Z. 7-11. 
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machten sich gegenseitig zu Sklaven und rieben sich in 
Belagerungen auf, wie es diesbeziiglich die Geschichts-
darstellungen fuTTOpCai) der Alten darstellen.20 
Wiederum w i r d der a l t e , u n f r i e d l i c h e Z u s t a n d a u s f i i h r l i c h e r 
d a r g e s t e l l t . Euseb s p r i c h t h i e r w e n i g e r iiber d i e a l l t a g -
l i c h Konsequenzen des U n f r i e d e n s , sondern w e i s t a u f d i e 
( h e i d n i s c h e n ) G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g e n h i n , anhand d e r e r 
s i c h d i e L e s e r s e l b s t iiber d i e Wahrheit s e i n e r Argumente 
iiberzeu g e n konnen. Er nennt d i e v i e r groften V b l k e r , d i e 
G r i e c h e n , Agypter, S y r e r und Romer, d i e (aus der S i c h t des 
O s t e n s ) j e t z t f r i e d l i c h m i t e i n a n d e r l e b e n , da s i e i n das 
21 
R b m e r r e i c h aufgegangen s i n d . Was d i e "Romer" angeht, so 
hat Euseb wohl h i e r an d i e B i i r g e r k r i e g e gedacht, d i e mit 
der A l l e i n h e r r s c h a f t des Augustus endeten, v i e l l e i c h t s o -
22 
gar an den Kampf z w i s c h e n K o n s t a n t i n und L i c i n i u s . 
Auch d i e s e s h a t s i c h mit der A u s b r e i t u n g des E v a n g e l i u m s 
grundlegend g e w a n d e l t : 
"Mit der unvergleichlich gottgefalligen und friedvollen 
Lehre unseres Heilands aber wurde die Reinigung vom Irr-
tum der Vielgotterei erreicht; dies nahm die Rivalitat 
der Volker weg, was so fort das Ende der alten Ubel war. 
Eben dies halte ich fur den starksten Beweis der geheim-
nisvoll-gottlichen Macht unseres Heilands."23 
Es h a n d e l t s i c h h i e r n i c h t nur urn e i n e r e i n z e i t l i c h e Pa-
r a l l e l i t a t wie b e i der obigen Verbindung des V b l k e r f r i e d e n s 
und des E r s c h e i n e n s des H e r r n . V i e l m e h r h a t das E v a n g e l i u m 
a l s Auswirkung d i e Humanisierung der Beziehungen z w i s c h e n 
den V b l k e r n mit s i c h g e b r a c h t . Es i s t n i c h t nur d i e p o l i -
t i s c h e A l l e i n h e r r s c h a f t , s o n d e r n auch d i e e r z i e h e r i s c h e 
Wirkung des E v a n g e l i u m s , das d i e V b l k e r vom I r r t u m b e f r e i t 
20. AaO, I 4,5, S. 120, Z. 1-9. 
21. V g l . S i r i n e l l i i n SChr 206, S. 251 z. S t . 
22. V g l . d e r s . ebd. S. 251f zu §§ 3 u. 4. 
23. AaO, I 4,5 S. 122, Z. 9-15. 
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und zum F r i e d e n h i n f U h r t . H i e r l e h n t s i c h Euseb i n ge-
w i s s e r Weise an d i e a l t e r e T r a d i t i o n an, d i e b e s o n d e r s d i e 
E r f u l l u n g der F r i e d e n s v e r h e i i i u n g b e i den C h r i s t e n , d i e vom 
Bbsen umgekehrt s i n d , b e t o n t h a t t e . 
Im AnschluB an d i e s e Auslegung der V e r h e i l i u n g des V b l k e r -
f r i e d e n s w i r d noch aus f iihr l i c h e r d a r a u f eingegangen, wie 
d i e c h r i s t l i c h e B o t s c h a f t p o s i t i v e n E i n f l u f i auf d i e V b l k e r 
und d i e K u l t u r i n s g e s a m t ausgeiibt h a t (§§ 6 - 1 2 ) . 
Mit einem R i i c k b l i c k auf d i e gesamte Auslegung von J e s 2,4 
l a l i t s i c h das neue Element s e i n e r I n t e r p r e t a t i o n der Ver-
24 
heifiung des V b l k e r f r i e d e n s d e u t l i c h e r a u f z e i g e n . Die 
E r f u l l u n g d i e s e r V e r h e i l i u n g i s t h i e r n i c h t mehr nur auf 
der Ebene der K i r c h e und der C h r i s t e n a n g e s i e d e l t . Ebenso 
w i r d d i e b i s h e r i g e T r a d i t i o n der " g e i s t i g e n " I n t e r p r e t a -
t i o n n i c h t mehr iibernommen. S t a t t d e s s e n h a t s i c h d i e Ver-
he i l i u n g z u n a c h s t im p o l i t i s c h e n B e r e i c h (im engeren S i n n e ) 
erfullt„ 
Zur g l e i c h e n Z e i t a l s C h r i s t u s e r s c h i e n e n i s t , i s t d i e Pax 
Romana i n Augustus m a n i f e s t geworden. An s a t z f u r d i e s e 
25 
Deutung i s t (neben der r b m i s c h e n T r a d i t i o n ) d i e Weih-
n a c h t s g e s c h i c h t e des Lukas, i n der d i e R e g i e r u n g s z e i t des 
Augustus • ( Lk 2,1) erwahnt i s t , und der F r i e d e durch den 
E n g e l v e r k i i n d i g t w i r d (Lk 2 , l 4 ) . D i e s e r F r i e d e im S t a a t 
i s t E r g e b n i s der P a r o u s i e C h r i s t i und Beweis des s e g e n s -
r e i c h e n Wirkens des H e i l a n d s . D i e s e Verbindung b e i d e r E r -
e i g n i s s e h a t Euseb aber schon b e i O r i g e n e s v o r g e f u n d e n und 
24. V g l . zum Ganzen: L o h f i n k , S c h w e r t e r 170-173.195-201; 
P e t e r s o n , Monotheismus ( b e s . 8b-93). 
25. P e t e r s o n , Monotheismus, w e i s t auf. d i e a n t i k e R h e t o r i k -
a u s b i l d u n g h i n , i n der man mit Lobreden auf Rom und 
den K a i s e r v e r t r a u t gemacht wurde ( S . 86 Anm. 124). 
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(SO 
von diesem ubernommen. Uber d i e z e i t l i c h e P a r a l l e l i t a t 
h i n a u s g i b t es f i i r Euseb h i e r e i n e k a u s a l e Verbindung. 
Zunachst i s t d i e Pax Romana, da s i e j a auf der Durch-
s e t z u n g der p o l i t i s c h e n A l l e i n h e r r s c h a f t ("Monarchie") 
gegeniiber den V i e l h e r r s c h a f t e n ( " P o l y a r c h i e " ) b e r u h t , v e r -
bunden mit dem Monotheismus der c h r i s t l i c h e n B o t s c h a f t , der 
s i c h gegeniiber dem P o l y t h e i s m u s mit der A u s b r e i t u n g des 
27 
Evangeliums b e i den V d l k e r n d u r c h s e t z t . A n d e r e r s e i t s iibt 
das E v a n g e l i u m s e l b s t f r i e d e n s s t i f t e n d e Wirkungen b e i den 
V o l k e r n aus, indem es s i e vom I r r t u m der V i e l g o t t e r e i be-
f r e i t o Man kann sagen, dali d i e P a r o u s i e C h r i s t i , d i e d i e 
U r s a c h e der A u s b r e i t u n g des E v a n g e l i u m s war, dadurch den 
V o l k e r f r i e d e n h e r v o r g e b r a c h t h a t , 
Zwar h a t t e schon O r i g e n e s e i n e a h n l i c h e K o n z e p t i o n v e r -
t r e t e n , i n der d i e e n d z e i t l i c h e , j e t z t noch n i c h t v o l l e n -
d e t e , D u r c h s e t z u n g der H e r r s c h a f t des Logos mit der E n t -
28 
s t e h u n g des V o l k e r f r i e d e n s verbunden i s t . Euseb s e t z t 
d i e s e s n i c h t nur i n d i e Gegenwart, sondern auch i n den 
Kontext e i n e r p o l i t i s c h e n und t h e o l o g i s c h e n Gesamtkon-
z e p t i o n , i n der Imperium und H e i l , P o l i t i k und Glaube eng 
m i t e i n a n d e r verbunden s i n d . Die K i r c h e , d i e i n der b i s -
h e r i g e n T r a d i t i o n Ort der E r f i i l l u n g der Verheiftung war, 
i s t dagegen an den Rand g e r i i c k t . 
26. V g l . Celsum 11,30; d o r t w i r d e b e n f a l l s Ps 71,7 z i -
t i e r t . W e i t e r e s s i e h e P e t e r s o n , Monotheismus 83-86. 
27- Die R e z e p t i o n der Verbindung von "Monarchie" und 
"Monotheismus" i n der A n t i k e i s t i n der S t u d i e von 
P e t e r s o n (Monotheismus) u n t e r s u c h t worden. Der Ge-
danke stammt u r s p r i i n g l i c h aus der a r i s t o t e l i s c h e n 
T r a d i t i o n . Das Wort "Monarchie" wurde z u n a c h s t nur 
a l s B e g r i f f f u r d i e E i n h e i t i n der T r i n i t a t von den 
C h r i s t e n v e r w e n d e t . Die Verbindung b e i d e r Elemente 
wurde dann von O r i g e n e s ( C . C e l s , 11,30) a l s Antwort 
gegen C e l s u s zum e r s t e n m a l verwendet ( v g l . ebd. S. 
7 8 - 8 6 ) ; i n Eusebs T h e o l o g i e s p i e l t e d i e s dann e i n e 
w i c h t i g e R o l l e . ( V g l . ebd. S. 86-91, b e s . 91 Anm. 193 
mit w e i t e r e n B e l e g e n ) . V g l . auch d i e b e i Twomey, Apo-
s t o l i k o s Thronos, 170-173, a n g e f i i h r t e n B e l e g s t e l l e n . 
28. V g l . o. Anm. 26. 
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D i e s e neue K o n z e p t i o n i s t e n t s c h e i d e n d d u r c h das a p o l o g e -
t i s c h e G r u n d a n l i e g e n Eusebs m i t b e s t i m m t . Den p h i l o s o p h i s c h 
g e b i l d e t e n h e i d n i s c h e n L e s e r n , d i e d i e K i r c h e n i c h t ken-
nen, s o l i e i n T a t s a c h e n b e w e i s im B l i c k a u f d i e Weltge-
s c h i c h t e v o r g e s t e l l t werden, den d i e s e s e l b s t n a c h v o l l -
z i e h e n konnen. I n d i e s e r B eziehung e r s c h e i n t d i e V e r b i n -
dung von Monarchie, Monotheismus und V o l k e r f r i e d e n s e h r 
p l a u s i b e l . H i n z u t r i t t d i e a k t u e l l e E r f a h r u n g , dali mit dem 
S i e g des K o n s t a n t i n und s e i n e r A l l e i n h e r r s c h a f t d i e Be-
f r e i u n g der K i r c h e gekommen ist„ 
Auch an anderen S t e l l e n h a t Euseb s p a t e r den Grundgedanken 
der Argumentation aus der " P r a e p a r a t i o " w i e d e r augenom-
29 
men. 
b) Der Jesajakommentar 
Urn zu sehen, wie Euseb d i e gesamte P e r i k o p e von JM im Zu-
sammenhang a u s l e g t , s o l i d i e Auslegung im Jesajakommentar 
h i e r noch a u s f i i h r l i c h b e h a n d e l t werden. Der Kommentar w i r d 
im Gesamtwerk des E u s e b i u s r e l a t i v s p a t , a u f nach 32k, 
30 
a n g e s e t z t und i s t n i c h t mehr a l s Ganzes e r h a l t e n . S e i n 
T e x t konnte j e d o c h aus v e r s c h i e d e n e n Katenen und e i n e r 
durchgehenden H a n d s c h r i f t , d i e j e d o c h e b e n f a l l s e i n e Kom-
31 
p i l a t i o n aus Katenen i s t , r e k o n s t r u i e r t werden. 
29. V g l . d i e oben, S. 50 Anm. 3 genannten T e x t e . Die Ar-
gumentation i n D e m o n s t r a t i o I X , 1 7 , l 6 f i s t k i i r z e r und 
im Kontext mehr auf das C h r i s t u s e r e i g n i s bezogen. I n 
De L a u d i b u s l 6 , 2 - 8 i s t d i e Argumentation mehr ausge-
schmiickt im S i n n e e i n e r P r e d i g t . Von der "Monarchie 
des e i n e n G o t t e s " i s t n i c h t d i e Rede; s t a t t d e s s e n 
w i r d mehrere Male das B e g r i f f s p a a r " H e r r s c h a f t der 
Rbmer" (dpxn 'Pcououwv ) und " L e h r e des H e i l a n d s " 
(6L6aoKaAua Swxnpoe ) verwendet, urn d i e P a r a l l e l i t a t 
von beidem d e u t l i c h e r h e r a u s z u s t e l l e n . V g l . auch S i -
r i n e l l i i n SChr 206, S. 2^7-2^9 zu §§ 3-5 und ebd. S. 
250 zu § 
30. V g l . W a l l a c e - H a d r i l l , E u s e b i u s , S. 57. 
31. T e x t i n : GCS E u s e b i u s 9, ed. Z i e g l e r . V g l . d i e E i n -
l e i t u n g des Hrsg., ebd. S. IX-XXXI. 
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Euseb h a t h i e r f u r s e i n e Auslegung den ( v e r l o r e n e n ) Kommen 
32 
t a r des O r i g e n e s b e n u t z t , Der Te x t von JM i s t im Kommen-
33 
t a r s e h r a u s f u h r l i c h a u s g e l e g t worden. Die gesamte P e r i -
kope i s t v e r m u t l i c h u n m i t t e l b a r v o r der Auslegung z i t i e r t 
worden. Zu Beginn der Auslegung w i r d a uf das v o r h e r a u s -
g e l e g t e G e r i c h t ("Anklage" und " U r t e i l " tiber d i e Juden, 
v g l . J e s . 1,18-29) erwahnt, mit dem nun d i e i n JM prophe-
z e i t e "Berufung der V o l k e r " k o n t r a s t i e r t w i r d . I n g l e i c h e r 
Weise wie b e i J u s t i n ( l . A p o l . 3 9 ) v e r k i i n d e t h i e r der 
" p r o p h e t i s c h e G e i s t " (TO rtpocpexivibv rtveuua ) d i e W e i s s a -
gung. D i e s e "Berufung der V b l k e r " i s t i h r e "Umkehr zu 
G o t t " . 3 5 
Daran a n s c h l i e l i e n d w i r d J e s . 2f a l s I r r e a l i s p a r a p h r a s i e r t 
"Wenn doch danach diesen (Volkern) das neue Gesetz und 
Wort in Erinnerung gerufen wiirde, und der neue Berg und 
das Haus Gottes, auf die irgendwann (note) die fremden 
Vblker kommen werden, sagt er, dadurch, daB sie die an-
gestammten Gotter verlassen, aber den Gott der Prophe-
ten, der sich bei ihnen als Gott Jakobs offenbart hat, 
kennenlernen werden."36 
Euseb b l e i b t damit z u n a c h s t auf der Ebene des AT s t e h e n s 
Die V o l k e r w a l l f a h r t h a t i n der Z e i t , a l s d i e P r o p h e z e i u n g 
g e s p r o c h e n wurde, noch n i c h t s t a t t g e f u n d e n , s o n d e r n i s t 
z u n a c h s t nur e i n e Hoffnung, d i e s i c h "irgendwann" e r f i i l l e n 
w i r d . I n h a l t l i c h b e d e u t e t s i e d i e Abwendung von den a l t e n 
G b t t e r n , d i e mit der Hinwendung zum e i n e n Gott "der Pro-
p h e t e n " (d.h. auch J e s a j a s ) und " J a k o b s " verbunden i s t . 
32. V g l . Z i e g l e r , i n : GCS E u s . 9, S. XXXI-XXXIV. 
33. AaO, 2 6 ( 2 , 1 - 4 ) , S. 14-17. 
34. V g l . Z i e g l e r , i n : GCS E u s . 9, S. XXXVI. D i e s geht a uf 
d i e U b e r l i e f e r u n g i n den Katenen z u r i i c k , wo. d i e T e x t -
s t e l l e nur e i n r a a l vor den V a t e r z i t a t e n s t a n d . 
35. V g l . aaO, S. 14, Z. 26-29. 
36. AaO, S. 14, Z. 29-33. 
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Die P r o p h e z e i u n g b l e i b t a b e r n i c h t im I r r e a l e n , s o n d e r n 
b i e t e t i n s i c h s e l b s t e i n K r i t e r i u m , e i n " s e h r s i c h t b a r e s 
Z e i c h e n (onueTov ) der Z e i t der E r f u l l u n g " . H i e r g r e i f t 
Euseb auf e i n e n L e i t b e g r i f f des NT z u r i i c k , der d i e Wirk-
m a c h t i g k e i t des H e i l s h a n d e l n s G o t t e s a n z e i g t ( v g l . b e s . 
3 7 
Mt l 6 , 3 ) . D i e s e s " Z e i c h e n " k o n k r e t i s i e r t Euseb f o l g e n = 
dermalien: 
"DaB das Zeichen der Friede felpnvni sein wird, das wird 
gerade jetzt (^r)VLVtcaJxa ) (als Friede) aller Volker im 
Evangelium verkiindet (vgl. Lk 2,14): d.h., es wird nicht 
mehr Statthalter (xonapxtai.) und Vielherrschaften 
(noXvapx^-^) geben; die Volker werden auch nicht mehr ge-
trennt sein, die (jetzt) gegeneinander Aufstande machen; 
die Stadte (noXeiQ) eines jeden Volkes werden nicht mehr 
gegeneinander Krieg fiihren und kampfen; dagegen werden 
alle friedlich sein und uberall in Ubereinstimmung leben, 
so dali auch nicht mehr, wie im alten Zustand, die, welche 
die Erde bearbeiten, ihre Fursorge (auch) den Schwertern 
und Kriegsgeraten zuwenden mussen, was sie friiher wegen 
der ublichen Umsturze ihrer Nachbarn taten."^8 
Zu der a l t t e s t a m e n t l i c h e n F r i e d e n s v e r h e i f i u n g i s t nun d i e 
Ansage des F r i e d e n s im E v a n g e l i u m h i n z u g e t r e t e n . Aber z u -
n a c h s t b l e i b t Euseb w e i t e r h i n a uf der Ebene der P a r a p h r a s e 
der P r o p h e z e i u n g e n , indem e r i n f i n i t i v i s c h f o r m u l i e r t , 
a n d e r e r s e i t s schon e i n e n V o r b l i c k auf d i e E r f u l l u n g g i b t . 
Wie i n der P r a e p a r a t i o werden a l t e r und neuer Z u s t a n d m i t -
e i n a n d e r k o n t r a s t i e r t . Euseb v e r z i c h t e t aber h i e r , von der 
"Monarchie" zu r e d e n und f i i g t s t a t t d e s s e n e i n e B e s c h r e i -
bung der Auswirkungen auf das A l l t a g s l e b e n zu der Umwand-
lun g des p o l i t i s c h e n B e r e i c h e s h i n z u . B e i der Verwendung 
des B i l d e s vom f r i e d l i c h e n Ackerbau, das s i c h a u f das Um-
schmieden der K r i e g s g e r a t e b e z i e h t , g r e i f t Euseb w i e d e r 
auf d i e f r i i h e r e T r a d i t i o n z u r i i c k (vgl„ J u s t i n , D i a l o g o s ) . 
V e r m u t l i c h w o l l t e Euseb h i e r mehr Zuhorer e i n e r P r e d i g t 
37. AaO, S. 14, Z. 32 - S. 15, Z. 1. 
38. AaO, S. 15, Z. 1-7. 
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a n s p r e c h e n , n i c h t , wie i n der " P r a e p a r a t i o " , p h i l o s o = 
p h i s c h G e b i l d e t e . 
Daran a n s c h l i e B e n d kommt Euseb nun e x p l i z i t a uf d i e e i -
g e n t l i c h e E r f i i l l u n g der P r o p h e t i e zu s p r e c h e n : 
"wirklich wurde dieses erfullt mit der Ankunft unseres Hei-
lands Jesus Christus! Nieman kann wohl in den Zeiten davor 
dieselben bestandigen und friedlichen Zeitumstande fin-
den, wie wir sie (jetzt) zur Zeit der Herrschaft der Romer 
nach den Zeiten unseres Heilands mit den Augen sehen, 
(namlich) daB Verkehr der Volker und Friede iiberall auf 
dem Lande und in den Stadten besteht, da das neue Gesetz 
und das evangelische Wort, das seinen Anfang von der 
Gegend der Juden genommen hat und vom Zion selbst, unge-
hindert angekommen ist (und) die welt und alle Volker 
erfullt hat'.'39 
Das von der P r o p h e t i e v o r h e r g e s a g t e Z e i c h e n des F r i e d e n s , 
das d i e E r f i i l l u n g e rkennen l a f t t , h a t s i c h i n der "Pax Ro-
mana", d i e durch d i e r b m i s c h e Weltmacht g a r a n t i e r t w i r d , 
v e r w i r k l i c h t . Die Pax Romana h a t s i c h gerade i n der Z e i t 
d u r c h g e s e t z t , i n der J e s u s C h r i s t u s e r s c h i e n e n i s t , und 
danach das E v a n g e l i u m s i c h i n der Welt a u s g e b r e i t e t h a t . 
Wie i n der P r a p a r a t i o i s t h i e r z u n a c h s t d i e r e i n e T a t -
sache w i c h t i g , obwohl auch h i e r i m p l i z i t der Gedanke v o r -
handen i s t , daft das Evangelium, das d i e V o l k e r e r f u l l t 
h a t , damit zu i h r e r Humanisierung b e i g e t r a g e n h a t . 
Daran a n s c h l i e f i e n d s t e l l t Euseb z w i s c h e n dem U r t e i l iiber 
d i e Juden, das e r v o r h e r b e s p r o c h e n h a t t e ( J e s 1,18-29), 
und dem "Ausgehen des Wortes" e i n e Verbindung h e r . Das 
Wort w i r d nach dem U r t e i l iiber d i e Juden nunmehr aus 
einem "anderen Anfang" (apxn i m Sinne von Ausgangspunkt) 
vom " p r o p h e t i s c h e n G e i s t " e i n g e f i i h r t . D i e s e s Wort i s t der 
Logos s e l b s t , wie Euseb mit Joh 1,1 sagen kann, der schon 
39. AaO, S. 15, Z. 7-14. 
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"im Anfang war". Im " G o t t - L o g o s " s e l b s t , den das Evange-
l i u m v e r k i i n d e t h a t , h a t s i c h d i e P r o p h e z e i u n g der " B e r u -
40 
fung der V b l k e r " e r f i i l l t . 
Nachdem d i e gesamte P e r i k o p e von JM auf d i e d a r g e s t e l l t e 
Weise a u s g e l e g t worden i s t , b e g i n n t Euseb vom Beginn der 
P e r i k o p e h e r mit e i n e r e r n e u t e n Auslegung, wobei e r d i e 
e i n z e l n e n Aussagen der P e r i k o p e im e i n z e l n e n b e t r a c h t e t . 
D i e s e etwas merkwiirdige F o r t f i i h r u n g , d i e s i c h i n der heu-
t i g e n T e x t a u s g a b e f i n d e t , kbnnte man dadurch e r k l a r e n , 
dafl Euseb s e l b s t e i n e u r s p r i i n g l i c h n i c h t zum Kommentar 
g e h o r i g e , f u r e i n e andere G e l e g e n h e i t v e r f a l i t e H o m i l i e 
dem Kommentar v o r a n g e s t e l l t h a t oder d a s s e l b e e r s t s p a t e r 
i n der T r a d i t i o n der Katenen geschehen i s t . 
Z u n a c h s t s p r i c h t Euseb e i n t e x t k r i t i s c h e s Problem an: 
Nach der U b e r s e t z u n g des h e b r a i s c h e n AT du r c h Symmachos 
l a u t e t d i e U b e r s c h r i f t der P r o p h e z e i u n g i n J e s 2,1 im Ge-
g e n s a t z z u r S e p t u a g i n t a "... (Wort) iiber Judaa und J e r u s a -
lem". D i e s s i n d d i e O r t e , an denen C h r i s t u s das E v a n g e l i u m 
v e r k i i n d e t h a t ( v g l . Lk 8 , 1 ) . E i n e s o l c h e Deutung i s t nach 
Euseb e n t s p r e c h e n d dem " W o r t s i n n " (npoc A.e£uv ) oder dem 
" g e s c h i c h t l i c h e n S i n n " (rtpos f o x o p i a v ) durchaus mbglich.^''' 
Es g i b t d a r i i b e r h i n a u s aber noch e i n e w e i t e r e Deutungs-
ebene : d i e a l l e g o r i s c h e Deutung, d i e s i c h nach dem v e r -
borgenen S i n n (npbs 6 i d v o L a v ) r i c h t e t . H i e r miissen, da j a 
v o r h e r im J e s a j a b u c h von der V e r u r t e i l u n g b e r i c h t e t 
wurde, " J e r u s a l e m und Judaa a n d e r e " s e i n , d. h., d i e E r -
f i i l l u n g der P r o p h e t i e kann l e t z t e n d l i c h n i c h t d o r t , beim 
a l t e n G o t t e s v o l k , g e s c h e h e n . D i e s g i l t auch dann, wenn 
40. V g l . aaO, S. 15, Z. 14-20. 
41. V g l . aaO, S. 15, Z. 21-27. V e r m u t l i c h wurde h i e r z u 
von Euseb d i e Hexapla des O r i g e n e s ( i n C a s a r e a ! ) be-
n u t z t . ( V g l . Z i e g l e r , i n : GCS Eus 9, S. XXXVI.) 
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man d i e V e r s i o n des Symmachos an d i e s e r S t e l l e f u r r i c h -
t i g a n s i e h t , und z u n a c h s t d i e l o k a l e Deutung ( " i i b e r " ) der 
42 
E r f i i l l u n g der P r o p h e t i e a n e r k e n n t „ 
Euseb l e g t im Anschluft d a r a n a u s f u h r l i c h e r d i e Griinde 
d a f i i r d a r . Dali d i e P r o p h e z e i u n g mit "Judaa und J e r u s a l e m " 
etwas a n d e r e s b e t r i f f t a l s das Volk der Juden und i h r 
Land, i s t n i c h t nur aus der V e r u r t e i l u n g der Juden h e r -
a u s z u l e s e n . Die E i n z e l h e i t e n , d i e d i e P r o p h e t i e s e l b s t 
w e i s s a g t (das neue G e s e t z , der s i c h t b a r werdende Berg und 
das a l i e n V o l k e r n bekannte Haus G o t t e s ) s i n d weder an den 
b e i d e n genannten O r t e n noch im Volk der Juden e r f i i l l t 
w orden.^ 3 
Den Ort "Judaa" d e u t e t Euseb dementsprechend im a l l e g o -
r i s c h e n Sinne mit H i l f e von Ps 75,2 ("Erkannt wurde i n 
Judaa G o t t " ; v g l . auch G a l 2,26) a l s d i e " S e e l e " , d i e 
44 
Gott e r k e n n t . Die F r a g e , was " J e r u s a l e m " f u r e i n e Be-
deutung h a t , v e r s c h i e b t e r , um s i c h z u n a c h s t dem "Haus 
G o t t e s " z u z u w e n d e n . Wie O r i g e n e s g r e i f t Euseb auf 1 Tim 
3,5 z u r i i c k : das "Haus G o t t e s " i s t d i e " K i r c h e aus den 
V b l k e r n " , d i e a u f dem " h e i l b r i n g e n d e n S t e i n " ( v g l . Mt 
7,25; l 6 , l 8 b ) gebaut i s t . J 
B e i der Deutung des "Berges mit dem Haus G o t t e s " a l s 
" G o t t e s Wort" nimmt Euseb e b e n f a l l s d i e b i s h e r i g e T r a d i -
46 
t i o n ( T e r t u l l i a n , adv. I u d a e o s , und O r i g e n e s ) a u f . 
A h n l i c h wie T e r t u l l i a n ( adv. I u d a e o s ) g r e i f t e r z u n a c h s t 
z u r Deutung des " S t e i n e s " , auf dem d i e K i r c h e s t e h t , auf 
D a n i e l z u r i i c k , bevor e r z u r Deutung von S t e i n und Berg 
4 2 . V g l . aaO, S. 15, Z. 27-30. 
4 3 . V g l . aaO, S. 15 , Z. 3 1 - 3 9 -
4 4 . V g l . aaO, S. 15, Z. 39 - S. 16, Z. 3-
4 5 . V g l . aaO, S. l 6 , Z. 3 - 5 -
4 6 . AaO, S. 16, Z. 5 . 
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auf C h r i s t u s ( v g l . 2 Pet 1-10) kommt: 
... im Propheten Daniel, der geschaut hat: "aus den 
Bergen wurde ein Stein geschnitten ohne Hande". (vgl. 
Dan 2,34f); deswegen deutet der Stein einerseits die 
Menschheit Cxriv avSpcorraxriTa; des Heilands an, anderer-
seits der Berg den Gott-Logos (TOV 9ebv \6yox>).47 
Hatte T e r t u l l i a n nur das "Kurze", e i n e n T e i l des B e r g e s , 
der nun d i e Erde e r f u l l t , a uf C h r i s t u s bezogen, und O r i -
genes den Berg a l s den Logos b e z e i c h n e t , so w e i s t h i e r 
Euseb i n p r a z i s e r Abgrenzung den S t e i n der Menschennatur 
und den Berg dem "Got t - L o g o s " z u . Das "Haus G o t t e s uber 
den S p i t z e n der Berge" i s t d i e K i r c h e , da j a C h r i s t u s 
s e l b s t i n Mt 5 , l 4 uber d i e K i r c h e a l s " S t a d t auf dem 
48 
Berge" g e s p r o c h e n h a t t e . 
Dagegen h a t der "Berg G o t t e s " , den Euseb vom "Berg mit 
dem Haus G o t t e s " u n t e r s c h e i d e t , mehrere Bedeutungen: 
"Zunachst ist es der Korperlichere ( o c o u a T L W t E p o v )r wj_e 
ihn wohl die Juden verstehen konnten, (namlich) der, der 
sich uber das Land Palastina (erhebt): daruber hinaus in 
allegorischer Weise (yaxh. 6i , a v O L a v ; das erhabene und 
himmlische, evangelische Wort (XoyoQ) Gottes; entspre-
chend der dritten Bedeutung lehrt der gottliche Apostel, 
daB Zion 'himmlisch' sei und das 'Jerusalem droben, das 
Mutter von uns alien ist'."(Hebr 12,22; Gal 4,26).49 
Die e r s t e n b e i d e n Bedeutungen ergeben s i c h aus dem, was 
Euseb oben schon g e s a g t h a t , nur, daB der "Berg" h i e r 
n i c h t der " G o t t - L o g o s " s e l b s t i s t , s o n d e r n das Wort des 
E v a n g e l i u m s . Der G o t t e s b e r g " Z i o n " i s t nach P a u l u s der 
50 
" h i m m l i s c h e " , damit d i e K i r c h e . 
47. AaO, S. 16, Z. 6 - 8 . 
4 8 . V g l . aaO, S. 16, Z. 9-11. 
49. AaO, S. 16, Z. 12-16. 
50. Euseb geht wohl h i e r davon aus, daft d i e c h r i s t l i c h e n 
L e s e r v e r s t e h e n , daft d i e K i r c h e gemeint i s t . 
51. V g l . aaO, S. 16, Z. 16-19. 
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Im Anschluft d aran w i r d der Gedanke aus G a l . 4,25f f o r t -
g e f i i h r t . Ebenso, wie d o r t das a l t e und das neue J e r u s a l e m 
k o n t r a s t i e r t werden, i s t "Berg" s i c h t b a r geworden, wie es 
der h e i l i g e G e i s t v o r a u s g e s a g t h a t t e , a l s " C h r i s t u s z u r 
Aufhebung a l l e r Siinden e r s c h i e n e n i s t " (Hebr 9 , 2 6 ) . B e i 
d i e s e r Auslegung s p i e l t v e r m u t l i c h Hebr 9,23f e i n e R o l l e , 
wo g e s a g t i s t , dall d u r c h den O p f e r t o d C h r i s t i n i c h t nur 
" A b b i l d e r " wie im a l t t e s t a m e n t l i c h e n Opfer, s o n dern auch 
d i e " h i m m l i s c h e n " Dinge s e l b s t g e r e i n i g t werden. Mit dem 
nun " s i c h t b a r e n " Berg der K i r c h e i s t j e t z t e i n neuer Ort 
a l s Z i e l der V o l k e r w a l l f a h r t vorhanden. Denn n i c h t mehr 
d i e " k o r p e r l i c h e n " Berge s i n d das Z i e l , s o n d e r n der "Berg 
und das Haus ... i n den Himmeln (Iv oupavoTc)" 
Im a n s c h l i e f t e n d e n A b s c h n i t t l e g t e r das Ausgehen des Ge-
s e t z e s und Wortes w e i t e r a u s . Wie i n der b i s h e r i g e n T r a -
d i t i o n ( I r e n a u s , T e r t u l l i a n ) i s t das " G e s e t z " das "evan-
g e l i s c h e G e s e t z C h r i s t i " , das vom " h i m m l i s c h e n Z i o n " a u s -
g e h t . Z u n a c h s t h a t s i c h , a h n l i c h wie oben, d i e Prophe-
z e i u n g d a r i n e r f i i l l t , dali am i r d i s c h e n Z i o n d i e H e i l s e r -
e i g n i s s e i n C h r i s t u s (Tod und A u f e r s t e h u n g ) s t a t t g e f u n d e n 
haben, und d i e Verkiindigung des E v a n g e l i u m s d o r t i h r e n 
Ausgang genommen hat ( v g l . Lk 2 4 , 4 4 - 5 3 und Apg l , 4 - l 4 ) . 
Dariiber h i n a u s h a t es d i e V b l k e r e r z o g e n und iiber den 
h i m m l i s c h e n Z i o n b e l e h r t , und d a b e i e i n e u r t e i l e n d e Funk-
t i o n ubernommen, indem es d i e j e n i g e n , d i e an es glauben, 
53 
a u s e r w a h l t h a t . H i e r l e h n t s i c h Euseb w i e d e r s t a r k an 
O r i g e n e s an und verwendet d i e s e l b e n B e g r i f f e b e i der 
54 
Gegenubers t e l l u n g . 
51. V g l . aaO, S. 16, Z. 16-19. 
52. V g l . aaO, S. 16, Z. 19-26. 
53- V g l . aaO, S. 16, Z. 27 - S. 17, Z. 3- , 
54. V g l . d i e G e g e n u b e r s t e l l u n g von n a i S e u e i v und eXey-
X G L v ( a a O , S. 16, Z. 32 bzw. S. 17, Z. 1) mit O r i g e -
nes, der von euftfctQe'tS und SASYXEI-V s p r i c h t . 
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Die A u s e r w a h l t e n e n t h a l t e n s i c h nun "von a l i e n k r i e g e -
r i s c h e n Gesinnungen" (noA.eui.Kat rtpoaipeoe i c ) und f i i h r e n 
i h r Leben im F r i e d e n ohne " e r s c h r o c k e n " zu werden ( v g l . 
Mi 4 , 5 ) . Nach Euseb i s t "das d e s h a l b der F a l l , w e i l s i e 
n i c h t mehr i n der Gewalt der w i d e r s a c h l i c h e n Machte und 
Damonen sind„ Fur s i e i s t d i e F r i e d e n s z u s a g e des H e i l a n d s 
5 5 
i n Joh 1 4 , 2 7 g e s p r o c h e n . An d i e s e r S t e l l e kommt d i e 
a l t e r e T r a d i t i o n w i e d e r zum Zuge, d i e b e s o n d e r s d i e Ge-
genwart des F r i e d e n s b e i den G l a u b i g e n b e t o n t h a t t e . H i e r 
i s t der F r i e d e a h n l i c h wie b e i O r i g e n e s z u n a c h s t a u f der 
Ebene der "Gesinnungen", a l s o " g e i s t i g - s p i r i t u e l l " , be-
t r a c h t e t worden, was s i c h dann b e i den C h r i s t e n i n der 
L e b e n s f iihrung a u s w i r k t . Gegenviber den o f t b r e i t e r e n Aus-
fiihrun g e n i n der f r i i h e r e n T r a d i t i o n h a l t s i c h E u s e b i u s 
h i e r m e r k l i c h z u r i i c k ; f i i r i h n i s t h a u p t s a c h l i c h w i c h t i g , 
dafl d i e C h r i s t e n n i c h t mehr u n t e r der Gewalt von Damonen 
s t e h e n . 
Im S c h l u J i a b s c h n i t t geht E u s e b i u s w i e d e r z u r p o l i t i s c h e n 
Deutung des F r i e d e n s liber und nimmt den Gedanken, mit dem 
er s e i n e Exegese begonnen h a t t e , w i e d e r a u f . Nach dem 
Wo r t s i n n (rtpoc A.E£LV ) der eben z i t i e r t e n F r i e d e n s z u s a g e 
(Joh l 4,27) h a t C h r i s t u s auch den V b l k e r n den " t i e f s t e n 
F r i e d e n " a u s g e t e i l t , nachdem s e i n e E r s c h e i n u n g und d i e 
Verkiindigung des E v a n g e l i u m s s t a t t g e f unden haben. Aus 
diesem Grunde g i l t : 
"Dies bedeutet: Das Wort bezeichnet57 den Christus, 
welches besagt: '(sie werden) umschmieden ihre Schwerter 
in Pfliige' und 'ihre Wurfspeere in Sicheln' und ( s i e wer-
den) die Kriegskunst nicht mehr lernen, was fruher not-
wendig war und was (alle) auf dem Land und in den Stadten 
ausubten aus Furcht vor den benachbarten Feinden".$8 
55. V g l . aaO, S. 17, Z. 3-7. 
56. V g l . aaO, S. 17, Z. 7-10. 
57. |6L6OU ( Z . 10) h i e r im Sinne von "angeben". 
58. AaO, S. 17, Z. 10-14. 
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Mit H i l f e des NT w i r d h i e r d i e F r i e d e n s v e r h e i B u n g aus JM 
auf C h r i s t u s bezogen. Wie i n der e i n l e i t e n d e n Auslegung 
der gesamten P e r i k o p e g e s a g t wurde, h a t s i c h d i e s i n der 
Pax Romana e r f u l l t „ An d i e s e r S t e l l e aber i s t nur davon 
d i e Rede, daft der " t i e f s t e F r i e d e " s i c h d a r i n z e i g t , daft 
d i e V b l k e r nun im F r i e d e n m i t e i n a n d e r l e b e n kdnnen. 
Im Kommentar des Euseb i s t d i e Aufnahme der b i s h e r i g e n 
T r a d i t i o n von JM d e u t l i c h e r zu erkennen a l s i n der P r a e -
p a r a t i o . B e s o n d e r s d i e Auslegung des O r i g e n e s h a t e i n e n 
59 
groften E i n f l u f l a u f Euseb gehabt. Im Kommentar f i n d e n 
w i r d i e e r s t e uns e r h a l t e n e Auslegung, i n dem d i e Ebenen 
der Auslegung d e u t l i c h u n t e r s c h i e d e n werden. A n s a t z p u n k t 
i s t z u n a c h s t d i e Auslegung im " W o r t s i n n " (xaxa/ npos 
A S E L V ) , den das AT i n seinem K o n t e x t s e l b s t b i e t e t . Die 
u b e r t r a g e n e Auslegung nach der t i e f e r e n "Bedeutung" (HCXTCX/ 
npos 6 t a v o t a v ) h e i f l t dagegen, das AT im B l i c k auf s e i n e 
V o l l e n d u n g im NT a u s z u l e g e n . Die O r t e , d i e das Z i e l der 
V o l k e r w a l l f a h r t s i n d , s i n d nur nach dem W o r t s i n n d i e -
j e n i g e n , d i e man i n P a l a s t i n a sehen kann. Nach i h r e r 
e i g e n t l i c h e n Bedeutung s i n d s i e d i e " h i m m l i s c h e n " , g e i -
s t i g - s p i r i t u e l l e n Orte i n der K i r c h e und i n C h r i s t u s 
s e l b s t , w e i l das neue "Wort" und " G e s e t z " im E v a n g e l i u m 
verktindet worden i s t . 
Die F r i e d e n s v e r h e i f t u n g i s t i n der dem e i g e n t l i c h e n Kom-
mentar v o r a n g e s t e l l t e n Auslegung wie i n der P r a p a r a t i o 
a u s g e l e g t worden. Was d o r t der " T a t s a c h e n b e w e i s " war, i s t 
h i e r das d e u t l i c h s i c h t b a r e " Z e i c h e n " , f i i r d i e E r f i i l l u n g 
und das, was s i c h auf der g e i s t i g e n Ebene i n der K i r c h e 
59- D i e s l a f t t s i c h nur a n s a t z w e i s e mit der Auslegung von 
C o n t r a Celsum a u f w e i s e n , ware aber noch d e u t l i c h e r , 
wenn der Jesajakommentar der O r i g n e s h i e r z u e r h a l t e n 
g e b l i e b e n ware. ( V g l . o. S. 58 Anm. 3 2 ) . 
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v o l l z i e h t o Im e i g e n t l i c h e n Kommentar s t e h e n dagegen zwei 
Ebenen n e b e n e i n a n d e r . Z u n a c h s t geht es urn den " g e i s t i g e n " 
F r i e d e n , der E n t h a l t s a m k e i t von k r i e g e r i s c h e n Gedanken 
b e d e u t e t . Auf der h i s t o r i s c h e n Ebene i 3 t d i e s der von 
C h r i s t u s i n der Welt a u s g e t e i l t e F r i e d e n , der das f r i e d -
l i c h e M i t e i n a n d e r der V o l k e r b e w i r k t . H i e r i s t d i e Aus-
legung v e r g l e i c h s w e i s e a h n l i c h zu der des O r i g e n e s , der 
d i e F r i e d e n s v e r h e i f i u n g ebenso a uf zwe i Ebenen a u s g e l e g t 
Im Kommentar i s t der F r i e d e n i c h t nur k o n k r e t i s i e r t im 
F r i e d e n s h a n d e l n der C h r i s t e n , s o n d e r n auch im f r i e d l i c h e n 
Zusammenleben der V d l k e r , was dur c h d i e Pax Romana ermbg-
l i c h t i s t . Da h i e r Euseb n i c h t zu Heiden s p r i c h t , wie i n 
der P r a e p a r a t i o , kann er mehr den Zusammenhang zu C h r i -
s t u s s e l b s t und dem Ev a n g e l i u m a u f w e i s e n und b r a u c h t da-
f u r n i c h t von Monarchie und Monotheismus zu s p r e c h e n . I n 
seinem Kommentar h a t e r v e r s u c h t , s e i n neues a p o l o g e t i -
s c h e s Argument mit der f r i i h e r e n T r a d i t i o n zu v e r b i n d e n , 
und h a t d i e s g e d e u t e t a l s das " Z e i c h e n " ( o n U E L O v ) , das 
auf das eher v e r b o r g e n e , g e i s t i g e Geschehen der V b l k e r -
w a l l f a h r t i n der K i r c h e h i n w e i s t und e i n K r i t e r i u m f u r 
d i e E r f i i l l u n g der P r o p h e z e i u n g l i e f e r t . Wenn man nochmals 
auf das Neue s e i n e r Auslegung, so wie es s i c h b e s o n d e r s 
i n der P r a p a r a t i o g e z e i g t h a t , a b s c h l i e f l e n d zuriickkommt, 
so l a f i t s i c h f e s t s t e l l e n , dali der V b l k e r f r i e d e im beson-
d e r e n Gegensatz zu O r i g e n e s , an den s i c h s o n s t Euseb an-
l e h n t , n i c h t b e v o r z u g t auf der " g e i s t i g e n " Ebene zu sehen 
i s t , s o n d e r n i n der g e s e l l s c h a f t l i c h k o n k r e t e n Gegenwart 
der Pax Romana. Hinzu t r i t t noch e i n e g r u n d s a t z l i c h e po-
l i t i s c h - t h e o l o g i s c h e I n t e r p r e t a t i o n i n der P a r a l l e l i t a t 
60. V g l . auch O r i g e n e s , C o n t r a Celsum I I , 30 (SChr 132, 
S. 36O-362), der zu Ps 71,7 s a g t , dali mit dem Kommen 
C h r i s t i der F r i e d e auch i n der Welt W i r k l i c h k e i t 
w i r d . V g l . P e t e r s o n , Monotheismus, S. 8 3 f . 
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von Monotheismus und p o l i t i s c h e r Monarchie, d i e dem aufter-
l i c h e n Zusammentreffen von Pax Romana und P a r o u s i e C h r i s t i 
e n t s p r i c h t o Euseb, der meinte, daft e i n e s o l c h e Argumen-
t a t i o n , d i e es schon a n s a t z w e i s e v o r h e r gegeben h a t t e , den 
p h i l o s o p h i s c h g e b i l d e t e n Heiden e i n s i c h t i g e r e r s c h e i n e n 
muflte a l s das, was d i e f r i i h e r e n Apologeten a u f z e i g t e n , h a t 
d a f i i r i n Kauf genommen, daft mit der Betonung des Monothe-
ismus an d i e s e r S t e l l e d i e C h r i s t o l o g i e i n den H i n t e r g r u n d 
61 
r i i c k t e . E i n e s o l c h e Argumentation konnte s p a t e r l e i c h t 
so m i f t v e r s t a n d e n werden, daft C h r i s t u s l e d i g l i c h d i e Funk-
t i o n h a t t e , d i e A l l e i n h e r r s c h a f t G o t t e s , d. h. des V a t e r s , 
62 
den Menschen zu o f f e n b a r e n . 
Neben d i e s e r neuen, a p o l o g e t i s c h e n A u s r i c h t u n g s e i n e r 
T h e o l o g i e i s t e i n w e i t e r e r Grund f i i r d i e neue Deutung des 
V b l k e r f r i e d e n s d i e S i t u a t i o n , i n der er d i e U m b r u c h s z e i t 
der K o n s t a n t i n i s c h e n Wende e r l e b t e . 
I n der l e t z t e n groften V e r f o l g u n g der K i r c h e h a t t e nach 
s e i n e r A u f f a s s u n g zumindest e i n B i s c h o f von Rom ( M a r c e l l i -
nus ) v e r s a g t , so daft der Paps t f i i r i h n n i c h t mehr d i e 
6 o 
h o c h s t e A u t o r i t a t der K i r c h e war. S p a t e r wurde dann 
64 
Euseb s e l b s t von e i n e r Synode i n A n t i o c h i e n v e r u r t e i l t . 
61. Aus s o l c h e r a p o l o g e t i s c h e r Argumentation a l l e i n dem 
Euseb "Mangel i n der T r i n i t a t s t h e o l o g i e " a n z u l a s t e n 
(so L o h f i n k , Schwerter, S. 200 Anm. 6 4 ) , i s t etwas 
s c h n e l l s c h l u s s i g . Die P r o b l e m a t i k e i n e s s o l c h e n Vor-
gehens s o i l d a b e i n i c h t b e s t r i t t e n werden. 
62. Zur Aufnahme der Argumentation Eusebs b e i den A r i a -
n e r n v g l . P e t e r s o n , Monotheismus, S . l O l f J J i e Verbindung 
von Monarchie und Monotheismus h a t t e z w e i f e l l o s auch 
e i n e p o l i t i s c h e F u n k t i o n ( v g l . ebd. 101-105), d i e 
s i c h s p a t e r im a r i a n i s c h e n S t r e i t a u s w i r k t e . 
63. V g l . Twomey, A p o s t o l i k o s Thronos, S. 151-154. 
6 4 . V g l . ebd. S. l 6 6 f . 
- 69 -
K o n s t a n t i n dagegen beendete d i e V e r f o l g u n g e n , v e r s c h a f f t e 
der K i r c h e den F r i e d e n und d i e Anerkennung des r o r a i s c h e n 
S t a a t e s . Euseb s e l b s t wurde nach s e i n e r V e r u r t e i l u n g von 
ihm a u f dem K o n z i l von N i z a a r e h a b i l i t i e r t . D i e s e E r f a h -
rungen f i i h r t e n dazu, daS Euseb s i c h e n t s c h i e d e n K o n s t a n t i n 
zuwandte und ihm d i e w i c h t i g s t e R o l l e b e i der Bewahrung 
6 5 
des Glaubens z u s c h r i e b . 
I n der v e r a n d e r t e n g e s c h i c h t l i c h e n S i t u a t i o n w a n d e l t e s i c h 
b e i Euseb das B i l d des V b l k e r f r i e d e n s . N i c h t mehr d i e an-
f a n g h a f t e Gegenwart des " F r i e d e n s C h r i s t i " i n der K i r c h e , 
d i e auch s p i r i t u e l l zu v e r s t e h e n i s t , s ondern der b e r e i t s 
v o l l e n d e t e , g e s e l l s c h a f t l i c h - k o n k r e t e , p o l i t i s c h e F r i e d e , 
s t e h e n nun im M i t t e l p u n k t 
Aus d i e s e r S i t u a t i o n h e r a u s kann der p o l i t i s c h e - h i s t o -
r i s c h e F r i e d e nun mehr a l s v o r h e r a l s " T a t s a c h e n b e w e i s " 
f u r d i e d a h i n t e r s t e h e n d e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e V e r w i r k l i -
chung des H e i l s i n der K i r c h e verwendet werden. 
65. Twomey ( S . 1 6 9 ) : "... h i s a l l e g i a n c e was no l o n g e r to 
the Church of t h e A p o s t o l i c S u c c e s s i o n s : E u s e b i u s 1 
c o n v e r s i o n to C o n s t a n t i n e was co m p l e t e " . Das U r t e i l 
von P e t e r s o n (Monotheismus, S. 93) i s t dahingehend zu 
k o r r i g i e r e n , dali d i e "Gesamtkonzeption, d i e R e i c h , 
F r i e d e n und Monotheismus v e r b i n d e t " , b e i E u s e b i u s 
n i c h t nur " e i n e von C h r i s t e n g e s c h a f f e n e E i n h e i t " 
d a r s t e l l t , s o n d e r n auch I n t e r p r e t a t i o n der E r f a h r u n -
gen Eusebs i s t . 
66. Die L i t e r a t u r zum Themenbereich " K o n s t a n t i n i s c h e 
Wende" i s t heute kaum noch u b e r s c h a u b a r . Grundlegend 
s i n d immer noch P e t e r s o n , Monotheismus, und Berkhof, 
K i r c h e und K a i s e r . E i n U b e r b l i c k iiber d i e neuere 
L i t e r a t u r zu dem Thema f i n d e t s i c h i n Twomey, S. 219 
Anm. kl, V g l . h i e r z u auch Aland, K i r c h e und S t a a t . 
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3=2 A t n a a a s i u s s De imcarsaatiome V e r b i 
A t h a n a s i u s h a t i n s e i n e n Werken nur d i e P r o p h e z e i u n g vom 
Umschmieden der K r i e g s g e r a t e ( J e s 2 , 4 ) a u s g e l e g t , S e i n e 
Auslegung u n t e r s c h e i d e t s i c h aber d e u t l i c h von d e r j e n i g e n 
des Euseb. 
Das Z i t a t b e f i n d e t s i c h i n der a p o l o g e t i s c h e n S c h r i f t "De 
i n c a r n a t i o n e V e r b i " ^ , d i e mit der " O r a t i o c o n t r a g e n t e s " 
e i n e E i n h e i t b i l d e t . Wahrend d i e v o r a n s t e h e n d e O r a t i o c. 
g e n t e s s i c h h a u p t s a c h l i c h mit dem Aufweis des Monotheis-
mus im Sinne e i n e r n a t u r l i c h e n T h e o l o g i e b e f a f i t , w i r d das 
h e i l b r i n g e n d e , e r l o s e n d e Wirken des f l e i s c h g e w o r d e n e n 
Logos i n der a n s c h l i e f l e n d e n S c h r i f t "de i n c a r n a t i o n e 
V e r b i " i n den M i t t e l p u n k t g e s t e l l t . D i e s e w i r d a u f das 
J a h r 3 l 8 d a t i e r t , k u r z nach dem Ende der l e t z t e n V e r f o l -
68 
gungen. 
Nachdem er i n d i e s e r S c h r i f t zu Beginn p o s i t i v d i e d u r c h 
den Logos v e r m i t t e l t e E r l b s u n g d a r g e s t e l l t h a t ( c c . 2 - 3 2 ) , 
werden im 2. T e i l des Werkes ( c c . 35-55) Einwande der 
Heiden und Juden w i d e r l e g t . Im Zusammenhang des Z i t a t e s 
von J e s 2,4 geht es A t h a n a s i u s darum, d i e W i r k s a m k e i t des 
H e i l s h a n d e l n s C h r i s t i i n der Welt und b e i den V b l k e r n a u f -
z u z e i g e n . Nachdem er im 51- K a p i t e l iiber d i e A u s b r e i t u n g 
69 
der c h r i s t l i c h e n L e h r e g e s p r o c h e n h a t , geht e r dazu 
ii b e r , d i e Auswirkungen d i e s e r P r e d i g t zu b e s c h r e i b e n : Die 
V b l k e r haben d i e " W i l d h e i t i h r e r S i t t e n " a b g e l e g t , w e i l 
s i e s i c h j e t z t von den a l t e n G b t t e r n abgewandt haben und 
67. T e x t : SChr 119 ( e d . K a n n e n g i e s s e r ) . 
68. So A l t a n e r / S t u i b e r , P a t r o l o g i e , S. 2 7 3 , Quasten/Pa-
t r o l o g y I I I , 25; Twomey, A p o s t o l i k o s Thronos, S. 243 
Anm. 32. Begriindet w i r d d i e s e s u.a. mit dem g e r i n g e n 
S t e l l e n w e r t der a r i a n i s c h e n K o n t r o v e r s e i n diesem 
Werk. 
69. V g l . aaO, b e s . S. 450 , Z. 5 - l 6 . 
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70 dur c h C h r i s t u s den V a t e r a n b e t e n . 
Nach diesem e i n l e i t e n d e n S a t z f o l g t , a h n l i c h wie b e i 
Euseb, e i n e a u s f u h r l i c h e B e s c h r e i b u n g des f r i i h r e r e n Zu-
s t a n d e s , a l s noch B a r b a r e n und G r i e c h e n m i t e i n a n d e r kampf-
71 
t e n und den Gdtzen d i e n t e n . Dem w i r d , ebenso wie b e i 
Euseb, der neue, j e t z i g e Z u s t a n d g e g e n i i b e r g e s t e l l t : Nach 
i h r e r Bekehrung "denken s i e n i c h t mehr an K r i e g ; s i e wer-
den ganz f r i e d l i c h , und es b l e i b t k e i n e Gesinnung auller 
72 
der F r e u n d s c h a f t " . 
Im 52. K a p i t e l w i r d der Urheber des neuen Z u s t a n d e s i n 
e i n e r r h e t o r i s c h e n Frage zu Beglnn h e r a u s g e s t e l l t : J e s u s 
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C h r i s t u s i s t d e r j e n i g e , der d i e s e s a l l e s v o l l b r a c h t h a t . 
Auf i n n t r i f f t d i e P r o p h e z e i u n g vom Umschmieden der K r i e g s -
74 
g e r a t e , d i e nun z i t i e r t w i r d , z u . D i r e k t d a r a u f w i r d 
nochmals a u s f u h r l i c h der Ubergang vom a l t e n zum neuen Zu-
s t a n d g e s c h i l d e r t : 
"Wenn auch jetzt die Barbaren, die von Natur aus rohe 
Sitten haben, solange sie noch ihren Gdtzen opfern, wider-
einander wiiten und es keine Stunde ohne das Schwert aus-
halten konnen, sobald sie aber von der Lehre Christi 
horen, gehen sie so fort vom Krieg zum Ackerbau iiber und, 
anstatt ihre Hande mit dem Schwert zu bewaffnen, erheben 
sie sie zum Gebet. Und kurz gesagt, bewaffnen sie sich 
jetzt, statt untereinander Krieg zu fiihren, gegen den 
Teufel und die Damonen, urn sie durch Selbstbeherrschung 
und Seelenstarke niederzuringen. 75 
70. V g l . aaO, 51,3 (450, Z. 1 6 - 2 0 ) . 
71. V g l . aaO, 51,4f (450, Z. 20-31) 
72. V g l . aaO, 51,6 (450, Z. 31-451, 
73. V g l . aaO, 52, 1 (452, Z. 1-4) . 
74. V g l . aaO, 52, 1 (452, Z. 5-9) . 
75. AaO 52, 3 (452, Z. 9 - 1 8 ) . 
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Die T a t s a c h e , daft nun d i e V S l k e r den wahren, r i c h t i g e n 
Kampf f i i r das Gute von C h r i s t u s und n i c h t von den Damonen 
g e l e r n t haben, i s t f i i r A t h a n a s i u s e i n Beweis (yvcopia\xa ) 
76 
ftir d i e G o t t l i c h k e i t des H e i l a n d s . 
Der l e t z t e A b s c h n i t t des K a p i t e l s b e s c h r e i b t noch e i n m a l 
77 
a u s f i i h r l i c h den Kampf mit den Damonen. I n ihrem Marty-
rium s i n d d i e Jiinger C h r i s t i s o g a r b e r e i t , C h r i s t u s i n 
78 
diesem Kampf b i s i n den Tod nachzufolgen„ 
Die Auslegung des A t h a n a s i u s stimmt mit der des Euseb i n -
s o f e r n u b e r e i n , dali der F r i e d e , im Gegensatz z u r T r a d i -
79 
t i o n v o r i h n e n , a uf den B e r e i c h der Welt bezogen i s t . 
Der F r i e d e h a t wie b e i Euseb s e i n e n Ort im p o l i t i s c h e n Be-
r e i c h des R o m e r r e i c h e s ( " G r i e c h e n und B a r b a r e n " ) und 
nimmt dadurch G e s t a l t an, dali d i e V o l k e r d u r c h das Evan-
g e l i u m zu mehr Humanitat und zum F r i e d e n g e f i i h r t werden. 
A h n l i c h wie b e i Euseb i s t der F r i e d e e i n "Be w e i s " d a f i i r , 
daB J e s u s C h r i s t u s das H e i l mit s i c h g e b r a c h t h a t . 
Der F r i e d e b e i den V o l k e r n i s t aber h i e r n i c h t d i e p o l i -
t i s c h e Pax Romana, sondern der F r i e d e n b e i den C h r i s t e n , 
der mit der A u s b r e i t u n g der L e h r e C h r i s t i W i r k l i c h k e i t 
w i r d , d i e das Ende der K r i e g e h e r b e i f i i h r t . H i e r l e h n t s i c h 
76. V g l . aaO, 52, k (452, Z. l 8 f ) . Das Wort Yvtoptoua h a t 
h i e r e i n e a h n l i c h e F u n k t i o n wie oriuetov i n J e s a j a k o m -
mentar des Euseb. 
77. V g l . aaO, 52,4 (^52, Z. 19-26). 
78. V g l . aaO, 52,5 (454, 26-34). H i e r w i r d d i e noch 
l e b e n d i g e E r i n n e r u n g an d i e Z e i t der d i o k l e t i a n i s c h e n 
V e r f o l g u n g d e u t l i c h . 
79. So auch S i m o n e t t i , La spada, S. 4 l 8 . 
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A t h a n a s i u s s e h r an d i e a h n l i c h e K o n z e p t i o n des O r i g e n e s 
an. Wie O r i g e n e s w i l l e r d i e N i i t z l i c h k e i t der A u s b r e i t u n g 
der c h r i s t l i c h e n B o t s c h a f t d a r l e g e n , auch wenn e r s i c h 
gegeniiber der u n i v e r s a l i s t i s c h - h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n V i s i o n 
des O r i g e n e s d e u t l i c h z u r t i c k h a l t . Ebenso geht d i e ti b e r -
t r a g u n g des Kampfes auf d i e g e i s t i g e Ebene, n a m l i c h gegen 
d i e Damonen, auf O r i g e n e s z u r i i c k ( v g l . C. C e l s u m ) . Gegen-
uber E u s e b i u s v e r m e i d e t A t h a n a s i u s i n seinem Werk den Be-
zug zum Monotheismus und s t e l l t d a f i i r d i e H e i l s b e d e u t u n g 
80 
C h r i s t i i n den Vord e r g r u n d , d e s g l e i c h e n f e h l t h i e r e i n e 
p o l i t i s c h - t h e o l o g i s c h e G e s a m t k o n z e p t i o n . E r a r g u m e n t i e r t 
h i e r a uf der p r a k t i s c h e n Ebene und h a l t s i c h mehr an d i e 
b i s h e r i g e T r a d i t i o n , auch wenn der E i n f l u f i der V i s i o n des 
O r i g e n e s d e u t l i c h s p i i r b a r i s t . Auf der anderen S e i t e ^ 
g r e i f t e r e i n A n l i e g e n Eusebs a u f , indem e r s i c h mehr mit 
dem W o r t s i n n der P r o p h e z e i u n g b e f a f i t , obwohl d i e Ausfuh-
rung der Exegese s e h r u n t e r s c h i e d l i c h i s t . 
3o 3 " P s e u d o " - B a s i l i u s : Jesajakommeratar 
Der Jesajakommentar, der uns u n t e r dem Namen des B a s i l i u S 
des Groften i i b e r l i e f e r t i s t , i s t i n s e i n e r E c h t h e i t um-
s t r i t t e n . Nachdem schon der Mauriner G a r n i e r mit dem Ar-
gument, der s c h l e c h t e S t i l und z a h l r e i c h e w d r t l i c h e Uber-
nahmen aus Euseb konnten n i c h t von B a s i l i u s s e l b s t stam-
men, d i e E c h t h e i t b e s t r i t t e n h a t t e , wurde s p a t e r z u n a c h s t 
80. Der "Monotheismus" w i r d dagegen i n der S c h r i f t "Con-
t r a g e n t e s " gegeniiber den Heiden a u f g e w i e s e n . B e d i n g t 
durch das f r i i h e E n t s t e h u n g s d a t u m l a B t s i c h d i e s e Aus-
legung n i c h t a l s Abgrenzung vom A r i a n i s m u s i n t e r p r e -
t i e r e n . Auf der anderen S e i t e h a t d i e b e r e i t s i n "de 
i n c a r n a t i o n e V e r b i " s e h r d e u t l i c h e c h r i s t o - z e n t r i s c h e 
S o t e r i o l o g i e ( v g l . b e s . cc 8f und 5 ^ f ) i h n s p a t e r 
dazu g e f i i h r t , d e u t l i c h gegen d i e A r i a n e r P a r t e i z u 
e r g r e i f e n . V g l . Quasten, P a t r o l o g y I I I , S. 71f. 
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d i e g e g e n t e i l i g e A u f f a s s u n g v e r t r e t e n . Jo W i t t i g s t e l l t e 
81 
i n s e i n e r U n t e r s u c h u n g d i e Hypothese a u f , der Kommentar 
s e i e i n e N i e d e r s c h r i f t e i n e r S e r i e von V o r t r a g e n , d i e 
B a s i l i u s auf e i n e r Synode i n Dazimon g e h a l t e n habe, wo-
du r c h s i c h d i e m a n g e l h a f t e A u s a r b e i t u n g und d i e s t i l i s t i -
s c h e n U n g e r e i m t h e i t e n e r k l a r e n l i e B e n . P. Humbertclaude, 
der den Kommentar e b e n f a l l s f i i r e c h t h i e l t , v e r t r a t d i e 
A u f f a s s u n g , dafl es s i c h urn e i n e n Rohentwurf von P r e d i g t e n 
h a n d l e , der von B a s i l i u s n i c h t z u r E n d f a s s u n g a u s g e a r b e i -
82 
t e t worden s e i . Die A u f f a s s u n g , dali der Kommentar e c h t s e i , wurde u n t e r s c h i e d l i c h aufgenommen: Die R e a k t i o n e n
•iicl 
84 
8 ^  
r e i c h t e n von z u r i i c k h a l t e n d e r Zustimmung b i s zu e n t s c h i e -
dener Ablehnung 
An d i e s e r S t e l l e kann d i e S t r e i t f r a g e n i c h t e n t s c h i e d e n 
werden, da d a f u r e i n e w e i t e r e genaue A n a l y s e des gesamten 
Kommentars e r f o r d e r l i c h ware. Neben dem D e s i d e r a t e i n e r 
s o l c h e n Untersuchung kann a l s v o r l a u f i g e s E r g e b n i s f e s t -
g e h a l t e n werden, daft e i n e r s e i t s d i e B e z i e h u n g e n des Kom-
mentars zum u b r i g e n Werk des B a s i l i u s d e u t l i c h e r h e r a u s -
g e a r b e i t e t worden s i n d , wahrend d i e V o r b e h a l t e gegen d i e 
E c h t h e i t a n d e r e r s e i t s n i c h t ausgeraumt werden konnten. 
Auch d i e Hypdthesen von W i t t i g und Humbertclaude haben 
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noch n i c h t zu e i n e r b e f r i e d i g e n d e n Losung g e f u h r t . An 
d i e s e r S t e l l e kann angenommen werden, dafl der Kommentar, 
wenn e r n i c h t von B a s i l i u s s e l b s t stammt, dennoch i n 
s e i n e r n a h e r e n Umgebung e n t s t a n d e n i s t und i n etwa i n der 
2. H a l f t e des 4. J a h r h u n d e r t s v e r f a l i t wurde. 
81. W i t t i g , Die g e i s t l i c h e n Ubungen. 
82. Humbertclaude, A propos du commentaire; d e r s . , La 
d o c t r i n e a s c e t i q u e . 
83. So Stephanu i n s e i n e r R e z e n s i o n von Humbertclaude, La 
d o c t r i n e a s c e t i q u e . 
84. V g l . Amand, L ' a s c e s e monastique, S. 30, Anm. 1. 
85. Auch d i e Handbiicher gehen n i c h t von der E c h t h e i t aus : 
Quasten, P a t r o l o g y I I I , S. 2 l 8 f ; A l t a n e r / S t u i b e r , 
P a t r o l o g i e , S. 293. 
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E i n e a u s f i i h r l i c h e Auslegung von JM f i n d e t s i c h i n I I , 
65=76 des Kommentars, d i e h i e r nur i n g e d r a n g t e r Form w i e -
86 
dergegeben werden kann. Z u n a c h s t b e h a n d e l t P s - B a s i l i u s 
d i e F r a g e , warum i n der U b e r s c h r i f t der P e r i k o p e ( J e s 2,1) 
vom "Wort" (\oyoQ ) g e s p r o c h e n w i r d , im Gegensatz z u r Be-
ze i c h n u n g des v o r h e r i g e n K a p i t e l s a l s " V i s i o n " (opauct vgl„ 
Je s 1 , 1 ) . Fi i r i h n i s t der U n t e r s c h i e d der, dafi i n J e s 1 
aus der S i c h t der P r o p h e t i e d i e Gegenwart b e s c h r i e b e n 
w i r d , dafi I s r a e l s i c h von Gott abgewandt h a t ; aber nun d i e 
Zukunft v o r h e r g e s a g t w i r d . Die T a t s a c h e , dafi h i e r n i c h t 
vom "Wort des H e r r n " d i e Rede i s t , w i r d damit e r k l a r t , dafi 
d i e P r o p h e t e n beim von Gott a b g e f a l l e n e n Volk, zu dem d i e 
V i s i o n aus J e s 1 g e s a g t worden war, nur S p o t t a u s g e l o s t 
' h a t t e n . 
B e i der Frag e nach den " l e t z t e n Tagen" f r a g t P s - B a s i l i u s 
z u n a c h s t e i n m a l danach, was d i e s e f u r s i c h b edeuten. S i e 
meinen das "Ende der Z e i t " , wobei b e i diesem auch d i e 
E x i s t e n z d e r Himmelskorper (Sonne, Mond und S t e r n e ) , mit 
d e r e n H i l f e nur man i n der A n t i k e d i e Z e i t bestimmen 
konnte, an i h r Ende kommen w i r d . Wenn man das Weltende mit 
d i e s e r V o r s t e l l u n g a l s Ende der Himmelskbrper und s i c h t -
b a r e n Dinge s i e h t , l a f i t s i c h nur schwer v e r s t e h e n , warum 
zu d i e s e r Z e i t der "Berg des H e r r n " und das "Haus G o t t e s " 
" s i c h t b a r " werden s o l l e n . Schon aus diesem Grunde i s t es 
n i c h t angemessen, d i e s e P r o p h e z e i u n g nach dem b u c h s t a b -
l i c h e n W o r t s i n n , a l s o gewissermafien a p o k a l y p t i s c h , n i c h t 
e s c h a t o l o g i s c h , zu d e u t e n . ^ 
E i n w e i t e r e r Grund, der d i e s u n t e r s t r e i c h t , i s t d i e T a t -
s a c h e , dafi z u r Z e i t des Prop h e t e n der Berg Z i o n ("Berg des 
He r r n " ) und der Tempel ("Haus G o t t e s " ) noch gesehen werden 
86. T e x t i n PG 30, 229C - 245A. 
87. V g l . aaO,65, 229C - 232C. 
88. V g l . aaO,66, 232C - 233A. 
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konnten, daher miissen d i e b e i d e n Ortsangaben etwas a n d e r e s 
bedeuten a l s das, was der W o r t s i n n a n g i b t . Nach P s - B a s i -
l i u s h a n d e l t es s i c h d a b e i darum, dali d i e "groBe und e r = 
habene H e i l s o r dnung 1 1 (OLHOVOUICX ) i n den " l e t z t e n Tagen" 
( v g l . Eph 1,10: " F i i l l e der Z e i t e n " ) e r s c h e i n e n w i r d . Nach 
Kol 1,26 i s t das "Geheimnis" (lauoinpuov ) am "Ende der 
89 
Z e i t e n " e r f u l l t worden. 
Den "Berg" d e u t e t P s - B a s i l i u s i n einem V e r g l e i c h mit der 
"Herabkunft des H e r r n " . Der Ansatzpunkt f u r d i e s e n Ver-
g l e i c h der I n k a r n a t i o n mit dem "Berg" i s t , dali im W o r t s i n n 
e i n Berg mit " e r h b h t e r E r d e " v e r g l i c h e n werden kann. Die 
" E r d e " kann mit dem " F l e i s c h " , der S a r x des H e r r n v e r g l i -
chen werden, w e i l d i e S a r x " i h r e r Natur (cpuois ) nach E r d e " 
i s t . Die "Natur", d i e b e i d e gemeinsam haben, ware h i e r 
wohl im Sinne von " G e s c h o p f l i c h k e i t " zu v e r s t e h e n . D i e s 
b e d e u t e t : So, wie b e i der E n t s t e h u n g e i n e s Berges "Erde 
e r h o h t " w i r d , wurde d i e S a r x des Herrn d u r c h d i e "Ver-
e i n i g u n g mit G o t t " e b e n f a l l s " e r h b h t " . B e i d i e s e r Deutung 
hat s i c h P s - B a s i l i u s s t a r k e r an O r i g e n e s a n g e l e h n t und d i e 
U n t e r s c h e i d u n g des Euseb z w i s c h e n "Logos" und "Mensch-
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h e i t " i n C h r i s t u s n i c h t ubernommen. 
Wie i n der f r i i h e r e n T r a d i t i o n i s t das "Haus G o t t e s " d i e 
K i r c h e , d i e auf das Fundament der A p o s t e l und P r o p h e t e n 
gebaut i s t ( v g l . Eph 2,20; 1 Tim 3,15: g l e i c h e Z i t a t e b e i 
O r i g e n e s ) . Im Gegensatz zu Euseb w i r d an d i e s e r S t e l l e 
n i c h t nur auf den " F e l s " (Mt l 6 , l 8 ) Bezug genmommen, son-
dern d i e Beziehung zu P e t r u s d e u t l i c h a n g e s p r o c h e n . Ebenso 
z e i g t d i e Deutung der "Berge" a l s "erhabene und hohe Ge-
89. V g l . aaO,66, 2 3 3 A . V i e l l e i c h t hat P s - B a s i l i u s h i e r b e i 
i n Kol 1,25 " x a x a tfiv OLHOVOULOV'', das e i g e n t l i c h 
"gemali dem (iiber gebenen) Amt" b e d e u t e t , ebenso wie 
Eph 1,10 a l s " e n t s p r e c h e n d der H e i l s o r d n u n g " g e l e s e n 
und damit Kol 1,26 dann verbunden. 
90. V g l . aaO, 66, 2 3 3 A B . 
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sinn u n g e n (cppovrfucxxa ) , d i e fiber das I r d i s c h e h e r a u s r a g e n " 
Anklange an O r i g e n e s , der d i e " S p i t z e n der Berge" im g e i -
s t i g e n Sinne a l s " p r o p h e t i s c h e Worte" a u s g e l e g t h a t t e . 
H i e r s i n d aber d i e " S p i t z e n der Berge" a l l e , d i e d i e " E r -
k e n n t n i s der G o t t h e i t " schon e r f a f i t haben. Auf i h n e n i s t 
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das "Haus G o t t e s " , d i e K i r c h e , gebaut. 
Im f o l g e n d e n A b s c h n i t t w i r d d i e P r o p h e z e i u n g a u s g e l e g t , 
daft der Berg s i c h " i i b e r d i e H i i g e l " erheben w i r d . Damit i s t 
d i e E r h a b e n h e i t des H e r r n " i n seinem M e n s c h s e i n " (naxot TO 
dv6p<onLvov) gemeint. D i e s e r g i b t s i c h aus dem b e r e i t s uber 
den Berg g e s a g t e n , w e i l d i e s e r a uf d i e erhobene S a r x und 
n i c h t a uf d i e g o t t l i c h e Natur bezogen war. Auch i n der 
m e n s c h l i c h e n Natur i s t e r iiber a l l e anderen, d i e h e r v o r -
ragende, g e r e c h t e T a t e n v o r z u w e i s e n haben, e r h a b e n . P s -
B a s i l i u s z e i g t d i e s e s z u n a c h s t am B e i s p i e l der a l t t e s t a -
m e n t l i c h e n ' G e r e c h t e n Mose, Abraham und M e l c h i s e d e k a u f , 
von denen d i e S c h r i f t s a g t , daft C h r i s t u s grbftter i s t a l s 
s i e . P s - B a s i l i u s b e t o n t d a r a n a n s c h l i e f i e n d , daft es ihm 
beim V e r g l e i c h um d i e m e n s c h l i c h e Natur des H e r r n , g e h t , da 
d i e " G o t t h e i t " von v o r n e h e r e i n unver g l e i c h l i c h und "ii b e r 
d i e Himmel" erhoben i s t . B e i dem V e r g l e i c h mit den anderen 
G e r e c h t e n i s t a uf der Ebene der Menschheit dagegen e n t -
s c h e i d e n d , daft der Herr erhaben i s t , w e i l er a l s e i n z i g e r 
n i c h t s u n d i g t e ( v g l . 1 P e t r 2 , 2 2 ) . 9 2 
B e i der Auslegung der P r o p h e z e i u n g , daft " a l l e V d l k e r kom-
men" werden, h a l t s i c h P s - B a s i l i u s z u n a c h s t w i e d e r an d i e 
f r i i h e r e T r a d i t i o n . D i e s e Weissagung b e d e u t e t , daft a l l e 
V o l k e r z u r " E r k e n n t n i s C h r i s t i " kommen werden. S i e werden 
"zum Glauben" kommen, w e i l das Ev a n g e l i u m nun i n der 
ganzen Welt v e r k i i n d i g t w i r d ( v g l . Mt 24,14; Ps l 8 , 5 ) . B e i 
der F o r t f i i h r u n g s e i n e r Auslegung s t e l l t e r z u n a c h s t e i n m a l 
91. V g l . aaO,66, 233BC. 
92. V g l . aaO, 67, 233C-236A. 
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f e s t , dali im n a c h s t e n S a t z der P r o p h e z e i u n g nur vom Her-
b e i z i e h e n " v i e l e r V b l k e r " , n i c h t mehr " a l l e r V b l k e r " d i e 
Rede i s t . D i e s e n W i d e r s p r u c h l o s t e r damit, dali e r das 
"Kommen", wie b e r e i t s geschehen, a uf den Glauben ( n t o x e u e t v ) 
b e z i e h t , das " H e r b e i z i e h e n " auf d i e L e b e n s w e i s e (rtoAi-. 
x e u e o 9 a i ) • B a s i l i u s s t t i t z t s i c h d a b e i a u f das AT, wo z.B„ 
im Ps |J8,1 vom " H e r b e i z i e h e n " bzw. "Wandeln (nopeu£o9ai ) 
im G e s e t z des H e r r n " d i e Rede i s t . Damit l a l i t s i c h der 
s c h e i n b a r e W i d e r s p r u c h so a u f l o s e n : B e i den C h r i s t e n 
t r i f f t d i e s zu, da j a a l l e den Glauben bekennen, d i e z u r 
K i r c h e gehbren, aber n i c h t a l l e " z i e h e n h e r b e i " im Ge-
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s e t z des H e r r n . 
Mit dem S a t z vom " H e r b e i z i e h e n v i e l e r V o l k e r " s t e l l t s i c h 
fvir P s - B a s i l i u s e i n w e i t e r e s Problem. Denn C h r i s t u s s e l b s t 
ha t g e s a g t , dali nur "wenige" (oXiyoi ) "den Weg f i n d e n " 
wiirden (Mt 7 i l 4 ) ; d i e P r o p h e t i e s a g t aber nach der obig e n 
I n t e r p r e t a t i o n aus, dali " v i e l e V b l k e r " nach dem E v a n g e l i u m 
l e b e n . Auch d i e s e s i s t f u r P s - B a s i l i u s nur e i n s c h e i n b a r e r 
W i d e r s p r u c h , der mit der Annahme g e l b s t werden kann, dali 
d i e V b l k e r s i c h ohne w e i t e r e s z a h l e n l a s s e n , d i e Menschen 
i n i h n e n aber z a h l r e i c h s i n d . Wenn man d i e s e s a u f d i e 
Pr o p h e z e i u n g anwendet, d i e (na c h dem, was oben g e s a g t 
wurde) b e s a g t , dali " v i e l e V b l k e r " , aber n i c h t " a l l e " , nach 
dem Eva n g e l i u m l e b e n , obwohl " a l l e " s i c h nach dem Namen 
C h r i s t i benennen, so b e d e u t e t d i e s , dali d i e e i n z e l n e n 
Menschen, d i e u n t e r dem Namen des V o l k e s zusammengef afit 
werden, s i c h auch a n d e r s zum E v a n g e l i u m v e r h a l t e n kbnnen 
a l s man es dem Volk a l s G e s a m t h e i t z u s c h r e i b t . D e s h a l b 
Z i e h e n " v i e l e V b l k e r " a uf dem Weg des E v a n g e l i u m s , obwohl 
nur "wenige" Menschen d i e s e s s t e l l v e r t r e t e n d f u r das ge-
samte Volk t u n und " g e r e t t e t " werden. Auf d i e s e Weise l a l i t 
s i c h der s c h e i n b a r e Gegensatz z w i s c h e n der P r o p h e z e i u n g 
und dem Eva n g e l i u m a u f l o s e n . I n g l e i c h e r Weise i s t d i e 
93. V g l . a a O , 6 7 f , 236BC. 
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P r o p h e z e i u n g aus Ps 7 1 , 1 1 zu v e r s t e h e n , dall " a l l e V b l k e r 
Gott d i e n e n " werden, aber nur wenige, d i e "Konige der 
Er d e " , s t e l l v e r t r e t e n d f i i r d i e V b l k e r i h n " v e r e h r e n " werden 
( v g l . auch Lk 1 0 , 2k) 
War b e i der obigen U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n dem "Kommen" und 
" H e r b e i z i e h e n " auf d i e immer w i e d e r i n der K i r c h e a k t u e l l 
e r f a h r b a r e T a t s a c h e v e r w i e s e n worden, dall es C h r i s t e n g i b t , 
d i e zwar den Glauben bekennen, aber n i c h t danach h a n d e l n , 
so w i r d h i e r das " H e r b e i z i e h e n " i n dem Sin n e g e d e u t e t , daft 
d i e wahren C h r i s t e n , d i e "wenige" s i n d , s t e l l v e r t r e t e n d f u r 
d i e " v i e l e n V b l k e r " s t e h e n . H i e r h a t wohl d i e a k t u e l l e S i -
t u a t i o n der K i r c h e nach der K o n s t a n t i n i s c h e n Wende e i n e 
R o l l e g e s p i e l t : Der K a i s e r i s t nun c h r i s t l i c h und das C h r i -
stentum i s t i n der O f f e n t l i c h k e i t d o m i n i e r e n d geworden. 
Man kann nun von aullen ohne w e i t e r e s den " v i e l e n " V b l k e r n , 
d i e im R b m e r r e i c h zusammengefaflt s i n d , z u s c h r e i b e n , daft s i e 
auf dem Weg des E v a n g e l i u m s gehen. Dennoch g i b t es v i e l e 
e i n z e l n e , d i e noch h e i d n i s c h s i n d oder nur wegen a u l i e r e r 
V o r t e i l e das C h r i s t e n t u m angenommen haben. I n d i e s e r S i t u a -
t i o n kommt es b e s o n d e r s auf d i e "Wenigen" an, d i e den G l a u -
ben w i r k l i c h l e b e n . 
Die Auslegung der P r o p h e z e i u n g des W a l l f a h r s r u f e s "Kommt, 
l a f l t uns h i n a u f g e h e n ... . " kbnnte an das eben Gesagte an-
kntipfen. Die T a t s a c h e , dall der W a l l f ahr t s r u f ausgehen w i r d , 
b e d e u t e t , dall d i e j e n i g e n , d i e b e r e i t s i n der " E r k e n n t n i s " 
f o r t g e s c h r i t t e n s i n d , d i e anderen, d i e noch an den " N i e d r i g -
k e i t e n des Leb e n s " hangen und an " I r d i s c h e s " denken, dazu 
bewegen, i h n e n "nach oben" n a c h z u f o l g e n . H i e r f i i g t P s - B a s i -
l i u s noch e i n e n k l e i n e n E x k u r s an, i n dem e r wi e d e r a uf den 
V e r g l e i c h der I n k a r n a t i o n mit dem Berg zuruckkommt: Auf der 
Ebene des K b r p e r l i c h e n g i b t es e i g e n t l i c h zwei Bewegungen, 
9 4 . V g l . aaO, 68, 236C - 238A. 
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w e i l Menschen e i n e r s e i t s auf e i n e n Berg h i n a u f s t e i g e n , aber 
auch von ihm herabkommen. D i e s g i l t auch f i i r d i e H e i l s o r d -
nung (OIHOVOULO.) i n der I n k a r n a t i o n : So wie d i e S a r x d u r c h 
d i e V e r e i n i g u n g mit Gott "zum Himmel e r h b h t " w i r d , so 
s t e i g t d i e G o t t h e i t "wegen i h r e r A n t e i l n a h m e " an der mensch-
9 5 
l i c h e n Natur zu denen, d i e auf der Erde s i n d , h i n a b . 
Daran a n s c h l i eliend b e t r a c h t e t P s - B a s i l i u s den I n h a l t des 
W a l l f a h r t s r u f e s s e l b s t noch genauer. D i e s e r Ruf i s t , im An-
s c h l u l i an den o b i g e n F o r t s c h r i t t i n der " E r k e n n t n i s " , h i e r 
g e r i c h t e t z u r "Hbhe der G o t t e s l e h r e " ( xc3 ui^ei. r n c QeoXoytaQ) 
und geht vom " L e i d e n " aus, d.h. von der l e i d e n s f a h i g e n 
m e n s c h l i c h e n Natur. Das S t i c h w o r t QeoXoyia b i e t e t den 
S c h l u s s e l z u r Auslegung der Z i e l a n g a b e des W a l l f a h r t s r u f e s 
"Haus des G o t t e s Jakob". Im vorhergehenden S a t z der Pro-
p h e t i e war nur vom "Haus G o t t e s " d i e Rede. Nach P s - B a s i l i u s 
i s t d i e s so zu e r k l a r e n , dali der Name "Gott J a k o b s " e i n e r 
hbheren E r k e n n t n i s s t u f e a u f dem Weg der G o t t e s e r k e n n t n i s 
a n g e h b r t . D i e s i s t so, w e i l auf diesem Weg man am Anfang 
nur a l l g e m e i n e " V o r b e g r i f f e " ( o u Y K a T a 9 e o e t , s ... npoArfye i-d 
hat und e r s t s p a t e r zur " E r k e n n t n i s der E i g e n h e i t " (yv UOLQ 
Tns u6i-OTriTOs) G o t t e s g e l a n g t . Aus diesem Grunde wurde i n 
der P r o p h e t i e z u n a c h s t nur vom "Haus G o t t e s " g e s p r o c h e n und 
e r s t zu denen, d i e schon f o r t g e s c h r i t t e n s i n d , der Name, i n 
dem Gott s e l b s t s i c h i n Beziehung zu den " H e i l i g e n " des AT 
s e t z t ( v g l . Ex 3 , 6 . 1 5 ) , o f f e n b a r t . Gemeint s e i n kbnnte 
h i e r , dali man e r s t nach dem Studium der S c h r i f t , wenn man 
wei l i , wie Gott k o n k r e t i n der H e i l s g e s c h i c h t e i n der B e z i e -
hung zu "Jakob" g e w i r k t h a t , mit dem Namen "Gott J a k o b s " 
etwas anfangen kann. Der Name "Gott J a k o b s " w e i s t aber w i e -
derum iiber s i c h s e l b s t h i n a u s , da im AT Jakob nach seinem 
S i e g im Ringkampf " I s r a e l " genannt w i r d ( v g l . Hos 1 2 , 3 ) . 
D i e s b e d e u t e t , dali jemand, der j e t z t schon den Namen "Gott 
95. V g l . aaO, 69, 237AC. 
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J a k o b s " k e n n t , beim w e i t e r e n F o r t s c h r i t t i n der G l a u b e n s -
e r k e n n t n i s den Namen "Gott I s r a e l s " k e n n e n l e r n e n w i r d . Das 
"Haus des G o t t e s Jakob" i s t daher ein Ort , der " n i e d r i g e r " und 
" e r r e i c h b a r e r " i s t , w e i l s p a t e r d e r j e n i g e , der v o r a n s c h r e i -
t e t , den "Gott I s r a e l s " und d i e "vollkommeneren U b e r l i e f e -
96 
rungen" k e n n e n l e r n e n w i r d . 
I n d i e s e r Auslegung s t e l l t f u r P s - B a s i l i u s das AT e i n e n Weg 
zur G o t t e s e r k e n n t n i s d a r . Dort s i n d i n g e w i s s e r Weise d i e 
Offenbarungen a h n l i c h a b g e s t u f t , wie s i e der Glaubende auf 
seinem E r k e n n t n i s w e g s c h r i t t w e i s e k e n n e n l e r n e n kann. Denn 
e r s t , wenn mann den H i n t e r g r u n d der H e i l s g e s c h i c h t e genauer 
kennt, bekommen d i e e i n z e l n e n Offenbarungen f u r s i c h e i n e n 
S i n n . Aber auch d i e Offenbarung s e l b s t h a t i n i h r e r Anord-
nung der j e w e i l i g e n I n h a l t e d a r a u f R u c k s i c h t genommen. Die 
Aussage, dafi das "Haus des G o t t e s Jakob" e i n " n i e d r i g e r e r " 
Ort i s t , konnte man so v e r s t e h e n , dafi damit d i e K i r c h e ge-
meint i s t , i n d i e man r e l a t i v l e i c h t e i n t r e t e n kann. Ahn-
l i c h zu dem, was oben zu den " V i e l e n " g e s a g t wurde, r e i c h t 
d i e blofie M i t g l i e d s c h a f t i n der K i r c h e (oder das Katechume-
n a t ) und e i n e a n f a n g h a f t e K e n n t n i s G o t t e s n i c h t aus; es i s t 
notwendig, dafi man w e i t e r auf dem Weg der E r k e n n t n i s v o r a n -
s c h r e i t e t . 
I n a h n l i c h e r Weise w i r d d i e a n s c h l i e f i e n d e P r o p h e z e i u n g a u s -
g e l e g t , dafi Gott " s e i n e n Weg", d.h. das E v a n g e l i u m " v e r k u n -
den" w i r d , und " w i r auf diesem h i n a u f Z i e h e n " . H i e r s t e l l t 
s i c h f u r P s - B a s i l i u s das Problem, dafi h i e r v o r a u s g e s e t z t 
i s t , der Weg s e i noch n i c h t bekannt, da e r noch v e r k i i n d e t 
werden mufi; a n d e r e r s e i t s aber z i e h t man schon h i n a u f . Ge-
meint s i n d h i e r d i e j e n i g e n , d i e "zum Glauben e i l e n " , aber 
das Z i e l noch n i c h t e r r e i c h t haben. Mit dem W a l l f a h r t s r u f 
97 
f e u e r n s i c h d i e s e g e g e n s e i t i g an. P s - B a s i l i u s konnte h i e r 
9 6 . V g l . aaO, 70, 237C - 240B. 
9 7 . V g l . aaO, 7 1 , 240BC. 
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an d i e Heiden gedacht haben, d i e von der F a s z i n a t i o n der 
K i r c h e angezogen werden oder b e s o n d e r s an d i e Katechume-
nen, d i e i n den Glauben e i n g e f u h r t werden, aber noch n i c h t 
das G l a u b e n s b e k e n n t n i s a b g e l e g t haben. Wiederum macht e r 
d e u t l i c h , dafl der Weg der G l a u b e n s e r k e n n t n i s k e i n e i n m a l i -
ges Geschehen, s o n d e r n e i n dauernder Prozeft i s t . 
Die Auslegung des Ausgehens des " G e s e t z e s " und "Wortes" h a t 
P s - B a s i l i u s n i c h t mehr mit der V b l k e r w a l l f a h r t a l s P r o z e l l 
der G l a u b e n s e r k e n n t n i s verbunden. S t a t t d e s s e n w i d e r l e g t e r , 
a h n l i c h wie es Euseb schon g e t a n h a t t e , d i e j i i d i s c h e Auf-
f a s s u n g iiber d i e O r t e . Ihm r e i c h e n h i e r zwei v e r g l e i c h s -
w e i s e e i n f a c h e T a t s a c h e n aus: Das G e s e t z des AT i s t n a m l i c h 
auf dem " S i n a i " oder "Horeb" ausgegangen und n i c h t auf dem 
Z i o n . E b e n f a l l s haben d i e Propheten im AT n i c h t a u s s c h l i e f l -
l i c h i n " J e r u s a l e m " g e w i r k t , s o n d e r n auch an v i e l e n a nderen 
O r t e n . D e s h a l b i s t das " G e s e t z " C h r i s t i gemeint, das von 
einem "Wachtturm" (oHorteuxrip'ov) ausgegangen i s t , "von dem 
F l e i s c h , das Gott g e t r a g e n h a t " (oapg ... 8 e o c p o p o £ )„ Von 
diesem hat der Herr "wie von einem Wachtturm aus d i e mensch-
l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n b e t r a c h t e t " . P s - B a s i l i u s geht w i e d e r 
auf d i e obige Deutung des Berges a l s S a r x des Herrn z u r i i c k , 
d i e h i e r e i n "Wachtturm" i s t . S i e i s t der Punkt , an dem 
auch d i e g b t t l i c h e Natur i n b e s o n d e r e r Weise A n t e i l an dem 
G e s c h i c k der Menschen bekommt. Fur d i e Deutung des "Wortes 
aus J e r u s a l e m " r e i c h t P s - B a s i l i u s e i n k u r z e r S a t z : gemeint 
i s t d i e Verkiindigung des E v a n g e l i u m s , d i e von d o r t a u s -
98 
gxng. 
Die P r o p h e z e i u n g , dafl Gott " r i c h t e n " w i r d , v e r g l e i c h t P s -
B a s i l i u s mit Ps 8 l , I f , wonach Gott i n der Gbtterversammlung 
" d i e G o t t e r " , hingegen i n JM aber " i n m i t t e n der V b l k e r " 
r i c h t e t . Wahrend das e r s t e r e ausnahmslos a l l e G b t t e r g l e i -
9 8 . V g l . aaO, 7 2 , 2 4 0 C D . 
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chermaiien b e t r i f f t , so miissen " i n m i t t e n der V o l k e r " d i e 
" H e i l i g e n " , und s o l c h e , d i e e i n e n s c h l e c h t e n Lebenswandel 
g e f i i h r t haben, u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t werden. Es s t e l l t 
s i c h aber das Problem, was mit den " V o l k e r n " g e s c h i e h t , d i e 
Gott n i c h t v e r e h r e n . H i e r g i l t z u n a c h s t , wenn s i e "von der 
G o t t e s e r k e n n t n i s a b g e f a l l e n " s i n d , so i s t d i e s e T a t s a c h e i n 
s i c h a l l e i n e i n Grund, s i e zu b e s t r a f e n . Dagegen miissen 
i h r e T a t e n , d i e s i e im Leben v o l l z o g e n haben und d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h s i n d , j e w e i l s f u r s i c h g e p r i i f t werden. Auch a l s 
Heiden s i n d s i e i n d i e s e r H i n s i c h t s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h 
( v g l . auch Rom 2 , l 4 ) . 7 
Das " U b e r f u h r e n " ( IAEYXE'-V) d e u t e t P s - B a s i l i u s dagegen 
etwas a n d e r s . I n der j u r i s t i s c h e n B e g r i f f s s p r a c h e h e i l i t 
d i e s z u n a c h s t , dali von einem Anklag e r mit H i l f e von Zeugen 
B e s c h u l d i g u n g e n gegen e i n e n A n g e k l a g t e n " b e w i e s e n " werden. 
B e i dem G e r i c h t , iiber das " Verborgene", das d i e P r o p h e t i e 
a n k i i n d i g t , h e i l i t d i e s , dali d i e "Handlungen" dem, der s i e 
v o l l b r a c h t h a t , i n i h r e r e i g e n e n " G e s t a l t " (axnu<x ) "vor 
Augen g e s t e l l t werden" ( v g l . Ps 4 9 , 2 1 ) . Konkret b e d e u t e t 
d i e s , dali d i e i n den e i n z e l n e n Handlungen v o r l i e g e n d e Siinde 
den SLindern " a u f g e w i e s e n " w i r d . Wenn d i e Sunden dem Sunder 
i n s B e w u l i t s e i n g e b r a c h t werden, so h i l f t es ihm, s i c h zu 
b e s e r n ( v g l . 2 Tim 4,2; 1 Tim 5 , 2 0 ) . P s - B a s i l i u s u n t e r -
s t r e i c h t d i e s mit dem H i n w e i s auf d i e E r f a h r u n g , dali d i e s e s 
f i i r den Sunder zwar s c h m e r z h a f t i s t , i h n aber z u r Bulie 
f u h r t . 
Die Auslegung der P r o p h e z e i u n g des V b l k e r f r i e d e n s s c h l i e l i t 
) s 
an d i e s e n Gedanken an, denn das Z i e l des E A E Y X E L V i s t e s , 
den F r i e d e n zu s c h a f f e n : 
99. V g l . aaO, 73, 241AB. 
100. V g l . aaO, 73, 241BC. 
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"Dieses ist der heilsame Zweck der Zurechtweisungen 
CeAeYX^W/ namlich die, die den Krieg lieben und Auf-
stande hervorrufen, zum friedlichen Zustand umzuwandeln. 
Es ist offensichtlich fur alle, daB Christi 
Gesetz und Wort den Frieden und Versdhnung herbeifiihrt 
und Frieden fur alle nah und fern verkiindete: daher 
stellen aucb die Juden und Heiden ihre Kriegsgerate 
beiseite."101 
Der F r i e d e i s t h i e r d i e Auswirkung davon, dafi das Evan-
g e l i u m d i e Siinde o f f e n b a r gemacht und d i e M o g l i c h k e i t z u r 
Umkehr geboten h a t . A h n l i c h wie Euseb s p r i c h t P s — B a s i l i u s 
davon, dafi es e i n e h u m a n i s i e r e n d e Wirkung auf d i e V o l k e r 
ausgeiibt h a t . 
Die b e i d e n A r t e n von K r i e g s g e r a t e n ( " S c h w e r t e r " und 
"W u r f s p e e r e " ) werden nun genauer u n t e r s c h i e d e n : Das 
" S c h w e r t " i s t d i e Waffe zum Nahkampf, wahrend "Lanzen und 
S p e e r e " Waffen s i n d , d i e aus der F e m e w i r k e n . I n der 
F o l g e des Umschmiedens h e i f l t d i e s e s z u n a c h s t : 
". . . daB das verderbenbringende Schwert dazu bestimmt 
wird, lebenbringende Samen, die aus der Weisheit (ootpLaJ 
in den verniinftigen Seelen CTOLQ AOYIMOIS cpuxoas ) ent-
stehen, vorzubereiten: es wird zum Pflug, der das Harte 
aufweicht, die Dornen abreiBt und die Schutzmittel der 
himmlischen Gnadengaben schafft.102 
D e u t l i c h i s t h i e r z u n a c h s t zu sehen, dafi das Umschmieden 
der K r i e g s g e r a t e im g e i s t l i c h - s p i r i t u e l l e n S i n n a u s g e l e g t 
i s t : Der F r i e d e i s t das, was aus der W e i s h e i t des Logos 
i n den S e e l e n e n t s t e h t . Daruber h i n a u s s i n d Anklange an 
d i e Auslegung des I r e n a u s d e u t l i c h , der d i e Aufgabe des 
P f l u g e s i n a h n l i c h e r Weise a l s " R e i n i g u n g der E r d e " be-
. . . . .. 103 
z e i c h n e t h a t t e . 
101. AaO, 74, 243A. 
102. AaO, 74, 244AB. 
103. Die d i r e k t c h r i s t o l o g i s c h e Auslegung des I r e n a u s i s t 
a l l e r d i n g s n i c h t ubernommen, da der "Berg" b e r e i t s 
auf C h r i s t u s oben g e d e u t e t worden i s t . 
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Daran s c h l i e l i t P s - B a s i l i u s mit dem Umschmieden der Wurf-
s p e e r e an: 
"Der Wurfspieli, der aus der Feme niederstreckt und 
abwehrt (ist zu verwandeln) in das, was aus der Nahe 
zusammenfuhrt und zur Gemeinschaft ('KOtvcovCa; verbindet. 
Denn solcherart sind die Sicheln, dal) sie die zerstreuten 
Dinge zusammenfiihren und die Ahren in die Gemeinschaft der 
Garbe ^zusammenbinden. Es ist ja eine geistige Ernte 
(XoyiHOV &£pOQ),zu der man geeignete Werkzeuge braucht 
..."104 
Neben d i e K o n t r a s t i e r u n g des k r i e g e r i s c h e n mit dem f r i e d -
l i c h e n Z u s t a n d t r i t t der Gegensatz von Nahe und F e m e : Die 
D i s t a n z , d i e Z e i c h e n der F e i n d s c h a f t i s t , i s t i n der 
c h r i s t l i c h e n HOLVWVIO. iiberwunden. Das B i l d d er E r n t e 
s c h l i e l i t s i c h an das B i l d der F e l d b e s t e l l u n g an; es war 
schon b e i J u s t i n im D i a l o g o s verwendet worden. Die be-
sondere Betonung der " g e i s t i g e n E r n t e " u n t e r Verwendung 
des Wortes "AoYt-HOQit k n i i f t an d i e " v e r n i i n f t i g e n S e e l e n " 
an und e r i n n e r t an d i e uns e r h a l t e n e Auslegung des O r i g e -
nes, der von den " g e i s t i g e n " S c h w e r t e r n g e s p r o c h e n h a t t e . 
Dafl d i e P r o p h e z e i u n g d i e s e r E r n t e s i c h e r f i i l l t h a t , z e i g t 
der Autor des Kommentars mit H i l f e von Z i t a t e n aus dem 
Neuen Testament: Die Jiinge r wurden von C h r i s t u s z u r E r n t e 
b e r u f e n ( J o h 4,35; Lk 1 0 , 2 ) , ebenso wie s i e mit der W e i t e r -
gabe des F r i e d e n s b e a u f t r a g t worden s i n d ( v g l . Mt 10, 1 2 ) , 
1 
w e i l s i e " n i c h t mehr K r i e g s w e r k z e u g e in. den Herzen haben." 
Im n a c h s t e n A b s c h n i t t w i r d d i e P r o p h e z e i u n g , dali " k e i n 
Volk mehr gegen das andere das Schwert e r h e b e n " w i r d , noch 
a u s f U h r l i c h a u s g e l e g t . Der f r i i h e r e Z u s t a n d war, dali d i e 
V b l k e r "das f u n k e l n d e Schwert des Wortes (xou Xoyov ) 
104. AaO, 74, 244B. 
105. V g l . aaO, 74, 244BC. 
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s c h a f t e n und ge g e n e i n a n d e r erhoben" zu der Z e i t das "Wort 
der W e i s h e i t der Welt" (o xrfg TOU HOOUOU oocptas XoyoQ ; 
v g l . 1 Kor 1 ,20; 3 ,19) d i e V o r h e r r s c h a f t hatte„ Durch 
s 
d i e Verwendung des B e g r i f f s \OYOQ s t e l l t P s - B a s i l i u s d i e 
Verbindung z u r " g e i s t i g e n (XOYLHOQ) E r n t e " her und macht 
d e u t l i c h , daft e r das Folgende a l s e i n e genauere B e s c h r e i -
bung d i e s e r E r n t e a u f f a f t t . Mit dem Kommen C h r i s t i h a t s i c h 
d i e s e s nun g e a n d e r t : 
"Da aber 'unser Friede' gekommen ist (vgl. Eph 2,14) und 
'Ehre in den Hdhen Gott' verkiindet wurde und 'auf der 
Erde Frieden' (Lk 2,14), wurde gleichzeitig alles Liigen 
n>it der Wahrheit zum Schweigen gebracht. Wie die Viel-
stimmigkeit der sprechenden Vogel verstummte, als der 
Adler ihnen von oben erschienen ist, bestreiten sie nicht 
mehr ihre gegenseitigen Meinungen (\6yoi ) (wie bisher): 
Der eine sagte, daB es uberhaupt keine Vorsehung gabe; 
der andere, daB sie bis zum Mond hindurchdringe. Und 
ebenso (streiten sie sich nicht mehr) iiber die Seele: der 
eine meinte, daB sie sterblich; der andere, daB sie un-
sterblich sei. Dieses (gilt auch) vom Schicksal: der eine 
(sagte), .daB. es uber alles herrsche; der andere, daB es 
es uberhaupt nicht gabe."1®7 
I n C h r i s t u s s e l b s t i s t , nach dem Wort des E v a n g e l i u m s , der 
F r i e d e e r s c h i e n e n . Auf der Ebene des Kampfes des Logos be-
d e u t e t d i e s , daft s i c h d i e Wahrheit d u r c h s e t z t und d i e Luge 
zum Schweigen b r i n g t . Vorher h e r r s c h t e der S t r e i t der 
P h i l o s o p h e n , d i e s i c h s e l b s t iiber w i c h t i g e Dinge n i c h t 
e i n i g wurden. D i e s h a t aber j e t z t g e endet: 
r 
"Weil nun die 'Tojheit' der Verkiindigung gekommen ist 
(vgl. 1 Kor 1,21; 3,19), der Gekreuzigte verherrlicht 
wird, an die Auferstehung geglaubt und auf das Gericht 
gehofft wird, haben die Volker den Krieg gegeneinander 
beendet und leben in Frieden (TT\\> rjoux^av ayei) ,"1®8 
106. V g l . aaO, 75, 244c. 
107. AaO, 75, 244C - 245A. 
108. AaO, 75, 245A. 
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H i e r kommt nun w i e d e r d i e A u s l e g u n g s t r a d i t i o n des O r i g e n e s 
zum T r a g e n : Mit der A u s b r e i t u n g des E v angeliums h a t s i c h 
auch der F r i e d e i n der Welt d u r c h g e s e t z t . Die h i e r etwas 
d e u t l i c h e r e Betonung, dafi d i e s e s b e i "den V b l k e r n " ge-
s c h e h e n i s t , a l s o n i c h t nur i n der K i r c h e , sondern auch 
b e i den V b l k e r n i n der Welt, z e i g t Anklange an d i e Aus-
legungen des Euseb und des A t h a n a s i u s , wonach das Evange-
l i u m b e i den V b l k e r n F r i e d e n h e r v o r g e r u f e n h a t . A n d e r e r -
s e i t s w e i s t d i e Betonung des g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n Gesche-
hens mehr auf O r i g e n e s z u r i i c k . 
Sehr u n v e r m i t t e l t t a u c h t u n r a i t t e l b a r , i n d i e s e Auslegung 
e i n g e s c h o b e n , e i n e G l o s s e a u f : " I c h f u r c h t e aber, dafi s i e 
( s c . d i e V b l k e r ) nun Z u s c h a u e r u n s e r e s K r i e g e s werden." 
H i e r h a t der Autor des Kommentars der o r i g e n i s t i s c h e n T r a -
d i t i o n , d i e e r b i s h e r i i b e r l i e f e r t h a t , n i c h t mehr u n e i n g e -
s c h r a n k t f o l g e n kbnnen. Denn s t a t t der A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
der K i r c h e mit G n o s t i k e r n und Heiden war nun der h e f t i g e 
t h e o l o g i s c h e S t r e i t um den A r i a n i s m u s und das Nicanum ge-
t r e t e n , der d i e C h r i s t e n e n t z w e i t e und d i e o r i g e n i s t i s c h e 
V i s i o n u nglaubwiirdig e r s c h e i n e n l i e i i . S i c h e r l i c h b e d e u t e t 
d i e s e r S a t z e i n e Mahnung, d i e v e r l o r e n e E i n h e i t im G l a u -
ben w i e d e r z u e r l a n g e n und der r e c h t e n G l a u b e n s l e h r e zu 
f o l g e n . 1 0 9 
Am Ende des A b s c h n i t t e s w i r d d i e P r o p h e z e i u n g , dali d i e 
V b l k e r " n i c h t mehr den K r i e g l e r n e n werden" ebenso i n dem 
S i n n e , dafi der S t r e i t der P h i l o s o p h e n an s e i n Ende gekom-
men i s t , a u s g e l e g t . Denn d i e s b e d e u t e t , dali s i e n i c h t mehr 
" D i a l e k t i k " l e r n e n und auch k e i n e S t r e i t g e s p r a c h e mehr mit 
i h r e n L e h r e r n d u r c h f i i h r e n , um d a r i n mehr Ubung zu bekom-
men. H i e r kbnnte d i e h i s t o r i s c h e T a t s a c h e a n g e s p r o c h e n 
109 • V e r m u t l i c h i s t d i e s e r S a t z s p a t e r von jemandem be-
r e i t s i n den v o l l s t a n d i g e n T e x t n a c h t r a g l i c h a l s 
G l o s s e e i n g e f i i g t worden. (AaO, 75, 2k5k) 
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s e i n , dafl m i t der A u s b r e i t u n g des C h r i s t e n t u m s mehr und 
mehr d i e h e i d n i s c h e n P h i l o s o p h e n s c h u l e n an Z u l a u f v e r l o r e n 
110 
haberio Den l e t z t e n Satz der Perikope aus JM b e z i e h t Ps = 
B a s i l i u s z u r i i c k auf den H i n a u f s t i e g auf den "Berg", den er 
a l s Weg der G o t t e s e r k e n n t n i s b e z e i c h n e t h a t t e . Wer auf den 
"Berg" h i n a u f g e s t i e g e n i s t , kann d o r t sogar das " g o t t l i c h e 
L i c h t " e r r e i c h e n , das d i e Augen der Seele e r l e u c h t e t . 
Gegen d i e Auffassung der Juden meint das " L i c h t des H e r r n " 
n i c h t das Gesetz und d i e Propheten, sondern das L i c h t des 
Evangeliums, das iiber diese genauso h i n w e g s t r a h l t wie d i e 
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Sonne nach ihrem Aufgang uber d i e Sterne der Nacht. 
Auch wenn d i e Auslegung von JM n i c h t von B a s i l i u s s e l b s t 
stammen s o l l t e , so e r l a u b t s i e doch, s i c h e i n B i l d vom 
v e r l o r e n e n Kommentar des Origenes zu machen. Denn auch 
h i e r h a t d i e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e Auslegung iiberragende 
Bedeutung; h i s t o r i s c h e Argumente und Auslegungen nach dem 
Wor t s i n n t r e t e n dagegen sehr z u r i i c k . Besonders z e i g t d i e s 
d i e a l l e g o r i s c h e Auslegung des "Berges", d i e P s - B a s i l i u s 
dazu d i e n t , i n diesem B i l d das H e i l s m y s t e r i u m der I n k a r -
n a t i o n zu e n t f a l t e n , und den " H i n a u f s t i e g " a l s den Weg der 
G o t t e s e r k e n n t n i s zu deuten. 
Ebenso w i r d b e i der Auslegung der F r i e d e n s v e r h e i l i u n g der 
Schwerpunkt auf e i n e g e i s t l i c h - s p i r i t u e l l e Deutung der 
Prophezeiung g e s e t z t . Die s i c h durchsetzende Wahrheit des 
Evangeliums beendet S t r e i t und D i s t a n z zunachst d o r t , wo 
d i e B o t s c h a f t g e h d r t w i r d , n a m l i c h i n der K i r c h e . Sie 
f u h r t zum F r i e d e n und zur Gemeinschaft u n t e r den C h r i s t e n . 
Neu i s t h i e r , dali d i e Auswirkung auf d i e umgebende Welt, 
d i e j a noch Liberwiegend h e i d n i s c h war, d e u t l i c h e r g e f a f i t 
110. V g l . aaO, 7 5 , 245A-
111. V g l . aaO, 7 6 , 2^5BC. 
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w i r d . Die Wahrheit des Evangeliums b r i n g t auch den S t r e i t 
der h e i d n i s c h e n P h i l o s o p h e n s c h u l e n zum Ende. Dieser F r i e d e 
im c h r i s t l i c h e n Glauben auf der s p i r i t u e l l e n Ebene f i i h r t 
das Ende der Kriege h e r b e i , und d i e V o l k e r l e b e n j e t z t i n 
F r i e d e n . Es i s t n i c h t nur eine z u k u n f t i g e V i s i o n , daft das 
Evangelium d i e Humanitat i n der Welt f o r d e r t , sondern 
d i e s e r V o l k e r f r i e d e i s t b e r e i t s W i r k l i c h k e i t geworden. 
Diese Akzentsetzung z e i g t d e u t l i c h e Anklange an Athanasius 
und das, was Euseb am Ende seines Kommentars ausgesagt 
h a t t e , Man konnte daher sogar vermuten, dali Origenes 
ebenso i n seinem v e r l o r e n e n Kommentar auf den r e a l i s i e r t e n 
112 
F r i e d e n i n der Welt Bezug genommen h a t . 
Geg^eniiber der h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n Auslegung des Euseb 
b l e i b t d i e des P s - B a s i l i u s noch sehr z u r i i c k h a l t e n d und der 
s e i t h e r i g e n T r a d i t i o n v e r h a f t e t . O f f e n s i c h t l i c h h a t dazu 
d i e Tatsache g e f i i h r t , daft i n der M i t t e des 4. J h d t s . d i e 
Kaiser auf S e i t e n der A r i a n e r standen, und auf d i e Anhan-
ger des Nizanums e r h e b l i c h e r Druck ausgeiibt wurde. B a s i -
l i u s z e i g t im Gegensatz zu Euseb auch sonst wenig I n t e -
resse an G e s c h i c h t s t h e o l o g i e . Obwohl er das s t a a t s k i r c h -
l i c h e System g r u n d s a t z l i c h a nerkennt, s t e h t er dem r b m i -
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schen System m i t i n n e r e r D i s t a n z gegeniiber. Die i n n e r -
k i r c h l i c h e S i t u a t i o n wahrend des a r i a n i s c h e n S t r e i t e s h a t 
auch dazu g e f i i h r t , daft die. o r i g e n i s t i s c h e V i s i o n vom F r i e -
den i n der Wahrheit des Evangeliums, der s i c h zunachst i n 
der K i r c h e r e a l i s i e r t , den Zeitgenossen zunehmend schwerer 
zu v e r s t e h e n wurde. Denn nunmehr waren d i e K o n f l i k t e 
i n n e r h a l b der K i r c h e i n den Vordergrund g e t r e t e n , wahrend 
das Gegeniiber der K i r c h e zum rbmischen Staat und der Welt 
eine g e r i n g e r e Bedeutung bekam. I n unserem Text f i n d e t 
112. Der Grundgedanke war ihm j a schon bekannt, dafl i n der 
Welt m i t dem Kommen C h r i s t i der F r i e d e s i c h d u r c h -
s e t z t , v g l . o. S. 6 7 Anm. 6 0 . 
1 1 3 . V g l . May, B a s i l i o s , S. 6 8 - 7 0 . 
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s i c h auch eine d e u t l i c h e Spur d a f i i r , daft man i n der neuen 
S i t u a t i o n d i e t r a d i t i o n e l l e Auslegung a l s s c h w i e r i g emp-
fa n d : im Hinweis auf den "Kampf" der C h r i s t e n , dessen Zeu-
gen d i e V o l k e r wiirden. 
3 = 4 Johannes Cfarysostomras: Jesa jakommentar 
I n der z e i t l i c h e n A b f o l g e i s t der nachste uns i i b e r l i e f e r t e 
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Kommentar d e r j e n i g e des Johannes Chrysostomus. Bei der 
um d i e M i t t e des 4. Jhdt„ s i c h v o l l z i e h e n d e n s t a r k e r e n 
A u s d i f f e r e n z i e r u n g der e x e g e t i s c h e n Schulen von A n t i o c h i e n 
und A l e x a n d r i a i s t d i e s e r zur a n t i o c h e n i s c h e n Schule zu 
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rechnen. Diese l e g t grdfteren Wert auf eine h i s t o r i s c h -
grammatische Exegese und h a l t s i c h m i t a l l e g o r i s c h e r Aus-
legung sehr z u r i i c k . 
Der uns e r h a l t e n e Text des Kommentars b r i c h t p l o t z l i c h b e i 
der Auslegung der K a p i t e l 8 und 10 ab. Es w i r d angenommen, 
daft er zunachst eine Sammlung von H o m i l i e n war, d i e s p a t e r 
i i b e r a r b e i t e t worden s i n d . Das Entstehungsdatum w i r d auf 
vor 377 a n g e s e t z t , da s i c h i n anderen S c h r i f t e n aus Jo-
hannes Chrys. a n t i o c h e n i s c h e r Z e i t e b e n f a l l s Polemik gegen 
d i e Juden f i n d e t , n i c h t j e d och i n S c h r i f t e n aus der kon-
117 
s t a n t i n o p o l i t a n i s c h e n Z e i t . 
Die Auslegung des Textes von JM b e g i n n t , nachdem k u r z auf 
d i e Abgrenzung der Perikope zur v o r h e r i g e n eingegangen 
worden i s t , m i t der Auslegung der U b e r s c h r i f t " f i i r Judaa 
1 1 4 . T e x t : SChr 3 0 4 ( 1 9 8 4 ) ed. Dumotier. 
1 1 5 . V g l . zur a n t i o c h . Schule: S c h a u b l i n , Untersuchungen. 
W a h r s c h e i n l i c h h a t s e i n L ehrer, Diodor v. Tarsus, 
e b e n f a l l s e i n e n Jesajakommentar v e r f a f t t , der l e i d e r 
v e rlorengegangen i s t ( v g l . A l t a n e r / S t u i b e r , P a t r o l o -
g i e , S. 3 1 8 . 
1 1 6 . V g l . Dumotier i n : SChr 3 0 4 , 1 1 - 1 4 . 
1 1 7 . V g l . ebd. l 4 f . 
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und Jerusalem". An e i n e r Reihe w e i t e r e r B e i s p i e l e aus dem 
AT s o i l g e z e i g t werden, dali d i e s e Angabe im u b e r t r a g e n e n 
Sinne zu v e r s t e h e n ist„ Schon der 7 1 . Psalm, der " f i i r Sa-
lomo" g e s c h r i e b e n wurde, e n t h a l t Satze, d i e s i c h n i c h t nur 
auf d i e menschliche Natur (ou6e . . . rtept dvOpcoruvriG • • • 
tpuoews ) i d.h. a l s o n i c h t auf Salomo, beziehen ( v g l . Ps 
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7 1 , 1 7 « 5 ) . Ebenso nimmt Johannes Chrysostomus auf den 
Jakobssegen (Gen 4 9 , 8 - 1 1 ) Bezug, wo f u r den Sohn Juda das 
v e r k i i n d e t w i r d , was, ebenso wie d i e Berufung der V o l k e r 
( v g l o Gen 4 9 , 1 0 ) , e r s t durch C h r i s t u s v o l l z o g e n wurde. Denn 
Juda war n i c h t d i e "Erwartung der V o l k e r " , da s e i n Volksstamm 
k e i n "Leuchten" war, a l s s i e i h r Land v e r l i e f i e n . H i e r z u 
w i r d , wie schon b e i Euseb, d i e Eoberung durch d i e Romer 
a n g e f i i h r t , um den c h r i s t o l o g i s c h e n Bezug gegen d i e j i i -
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disc h e A uffassung zu setzen„ Ans c h l i e f t e n d w i r d noch 
eine ganze Reihe von B e i s p i e l e n aus dem AT ( h a u p t s a c h l i c h 
Gen) a n g e f i i h r t , d i e z e i g e n , daft Prophezeiungen, d i e auf 
bestimmte Namen bezogen waren, s i c h o f t e r s t s p a t e r b e i 
120 
den N a c h f o l g e r n e r f i i l l t haben. Danach kann, i n Abgren-
zung zur f a l s c h e n Auslegung der Juden, d i e eine " H i i l l e " 
f t i r s i c h auf das AT g e l e g t haben ( v g l . 2 Kor 3 , l 4 ) , noch-
mals zusammengef a l i t gesagt werden, daB s i c h d i e Prophe-
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zeiung auf C h r i s t u s b e z i e h t . Es s c h l i e f i t s i c h d i e Auslegung der e i g e n t l i c h e n P r o p h e t i e 
an: Die " l e t z t e n Tage" haben s i c h , wie Paulus s a g t , " i n 
1 2? 
der F i i l l e der Z e i t e n " (Gal 4 , 4 ; Eph 1 , 1 0 ) e r f u l l t . Die 
Prophezeiung vom Si c h t b a r w e r d e n des "Berges des H e r r n " be-
z i e h t s i c h auf d i e K i r c h e und d i e " U n b e s i e g b a r k e i t i h r e r 
Lehre" ( xcov SoYUaxcov a H a T a y u v i o i o v ) . Johannes Chryso-
1 1 8 . AaO, I I , 1, S. 1 0 0 , Z. 2 5 - 3 1 . 
1 1 9 . V g l . aaO, I I , 1, S. 1 0 0 , Z. 3 1 - 4 3 -
120. AaO, I I , 1, S. 101-104, Z. 48-84. 
1 2 1 . AaO, I I , 2 , S. 1 0 4 , Z. 1 - 2 3 . 
1 2 2 . AaO, I I , 2 , S. 104-106, Z. 2 4 - 2 9 . 
1 2 3 . AaO, I I , 2 , S. 1 0 6 , Z. 3 0 . 
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stomus e r l a u t e r t d i e s e Auslegung m i t dem B i l d eines Ber-
ges, gegen den man u n z a h l i g e Armeen senden kann, ohne i h n 
einnehmen zu konnen. Auf g l e i c h e Weise wurde auch d i e 
K i r c h e n i c h t durch d i e V e r f o l g u n g e n bezwungen, sondern hat 
1 2 4 
s i c h iiber d i e ganze Welt a u s g e b r e i t e t . Danach w i r d 
nochmals auf d i e Juden eingegangen, d i e d i e u b e r t r a g e n e 
Auslegung ( uexctcpopa ) ablehnen: Ihnen w i r d g e z e i g t , dali es 
auch an anderer S t e l l e P r o p h e t i e n im Jesajabuch g i b t , d i e 
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e i n d e u t i g i n u b e r t r a g e n e r Bedeutung auszulegen s i n d . 
Auch der V e r g l e i c h d e r j e n i g e n , d i e i h r V e r t r a u e n i n Gott 
s e t z e n , m i t einem Berg (Ps 124,1) w i r d a l s Argument f u r 
1 2 6 
eine u b e r t r a g e n e Auslegung herangezogen. Die S i c h t b a r -
k e i t des Berges i s t d i e S i c h t b a r k e i t der K i r c h e und i h r e r 
. s . 1 2 7 
Taten ( r t p a Y U C t x a ) . Besonders bemerkenswert i s t , daft Jo-
hannes Chrysostomus eine ganze Reihe von S t e l l e n anf i i h r t , 
wo er A l l e g o r e s e f u r angemessen h a l t , da er a l s A n t i o c h e -
ner d i e s e Auslegung n i c h t b e v o r z u g t . A n d e r e r s e i t s d i i r f t e 
er s i c h gerade aus diesem Grund g e n o t i g t g e f i i h l t haben, 
s e i n Vorgehen a u s f u h r l i c h zu begriinden und andere B e i -
s p i e l e a n z u f i i h r e n , ura d i e Anwendung von A l l e g o r e s e auf d i e 
Perikope zu r e c h t f e r t i g e n . 
Auch "das Haus auf den S p i t z e n der Berge" i s t f u r Johannes 
Chrysostomus d i e K i r c h e , da der Tempel im Jerusalem n i c h t 
s 
auf einem hohen Berg gelegen war, aber d i e Macht ( O U V C X U L S ) 
der K i r c h e b i s zum Himmel h i n a u f r a g t . Er u n t e r s t r e i c h t 
d i e s , wie Euseb, m i t dem B i l d aus Mt 5 , l 4 ("Eine Stadt auf 
einem Berg kann n i c h t v e r b o r g e n b l e i b e n " ) : Die K i r c h e i s t 
"wie e i n Haus auf dem G i p f e l der Berge", da s i e f u r a l l e 
1 2 4 . AaO, I I , 2, S. 1 0 6 , Z. 2 9 - 4 9 . 
1 2 5 . AaO, I I , 2, S. 1 0 6 - 1 0 8 , Z. 4 9 - 7 0 . H i e r w i r d eine uber-
tr a g e n e Auslegung verwendet, d i e d e u t l i c h h i s t o -
r i s c h e Be ziige a u f w e i s t , z.B. " F l i e g e n " (Jes 7» 1 8 ) 
s i n d d i e " S c h a n d l i c h k e i t der Agypter". 
1 2 6 . AaO, I I , 2, S. 1 0 8 , Z. 6 8 - 7 0 . 
1 2 7 . AaO, I I , 2, S. 1 0 8 , Z. 7 0 - 7 5 . 
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Menschen " s i c h t b a r " (Haxa6nAoc) i s t . H i e r i s t s i c h e r -
l i c h d i e z e i t g e n d s s i s c h e S i t u a t i o n angesprochen, dali nun 
s e i t der K o n s t a n t i n i s c h e n Wende d i e K i r c h e i i b e r a l l i n der 
O f f e n t l i c h k e i t p r a s e n t i s t . 
Das E r h d h t s e i n " i i b e r d i e H i i g e l " i s t , ankniipfend an das be-
r e i t s Gesagte, n i c h t auf den Tempel der Juden, der zer-. 
s t d r t wurde, bezogen, sondern auf d i e Tatsache, dafi d i e 
K i r c h e t r o t z a l l e r V e r f o l g u n g e n n i e von den Feinden i i b e r -
wunden wurde, sondern im Gegensatz dazu noch g r o f t a r t i g e r 
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geworden i s t . Wie schon an der vorangehenden S t e l l e 
nimmt Johannes Chrysostomus b e i der Deutung des "Berges" 
d i e a l t e A u s l e g u n g s t r a d i t i o n a u f , d i e s i c h schon b e i 
J u s t i n gefunden h a t , ohne d i e d i r e k t c h r i s t o l o g i s c h e n Aus-
legungen des Euseb und des P s - B a s i l i u s zu ubernehmen. 
Auch d i e Prophezeiung vom "Kommen der V d l k e r " hat s i c h 
j e t z t i n der K i r c h e e r f i i l l t : War es f r i i h e r den V d l k e r n 
v e r b o t e n , den Tempel zu b e t r e t e n , so s t e h t heute d i e 
Ki r c h e a l i e n V d l k e r n der Welt o f f e n . Dies w i r d m i t dem 
Z i t a t des Sendungsbefehles Jesu (Mt 2 8 , 1 9 ) u n t e r s t r i c h e n . 
Die V d l k e r werden n i c h t zur W a l l f a h r t " g e f i i h r t werden" 
(axQifoovTCU ) , sondern "kommen" ( n S o u o i v ) f r e i w i l l i g , da 
s i e d i e G o t t e s e r k e n n t n i s e r l a n g t haben, wie es i n Jer 
3 1 , 3 4 vorausgesagt wurde. Dagegen hat d i e g d t t l i c h e Be-
l e h r u n g b e i den Juden n i c h t s a u s g e r i c h t e t ( v g l . Apg 7 , 5 1 ) . 
Das neue G o t t e s v o l k i s t d a f i i r b e r u f e n worden (Ps 1 7 , 4 5 ) . 
Johannes Chrysostomus v e r g l e i c h t dieses m i t dem E s e l , den 
der Kommende sogar an e i n e n Weinstock b i n d e n kann (Gen 
4 9 , 1 1 ) , ohne daH d i e Fruchte dabei Schaden nehmen, was j a 
b e i den T i e r e n i n der Natur undenkbar i s t . Die Juden s i n d 
dagegen so " w i l d " , dafl s i e "das Joch z e r b r o c h e n " und " d i e 
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S t r i c k e z e r r i s s e n " haben ( J e r 5 , 7 ) • 
1 2 8 . AaO,II, 3, S. 1 0 8 , Z. 1 - 6 . 
1 2 9 . AaO, I I , 3, S. 1 0 8 - 1 1 0 , Z. 7 - 2 3 . 
1 3 0 . AaO,II, 3, S. 1 1 0 - 1 1 4 , Z. 2 4 - 7 4 . 
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Die Auslegung w i r d f o r t g e s e t z t m i t dem W a l l f a h r t s r u f " l a f t t 
uns Ziehen zum „„„ Haus des Gottes Jakob". Zunachst w i r d 
k u r z gesagt, daft es n i c h t d i e P r o s e l y t e n s i n d , deren 
Kommen v o r a u s v e r k i i n d e t i s t , da i h r e Zahl k l e i n i s t und s i e 
i n Jes 54,15 a l s "Sklaven" b e z e i c h n e t w e r d e n . 1 ^ 1 Die Er-
wahnung des "Gottes Jakob" b i e t e t den Ansatz, nun zu e i n e r 
d i r e k t e n chr i s t o l o g i s c h e n Auslegung iiberzugehen: denn es 
i s t "der e i n z i g g e z e u g t e Sohn G o t t e s , der 'Gott Jakob' war. 
Er s e l b s t h a t das Gesetz gegeben und a l l e Wunder zu i h r e r 
1 32 
Z e i t v o l l b r a c h t . " Wie besonders i n der Exegese des 
Irena u s d e u t l i c h wurde, i s t es j a der Logos s e l b s t , i n dem 
s i c h Gott im AT of f e n b a r t , wenn er s e i n e n Namen a l s "Gott 
J a k o b ( s ) " m i t t e i l t . Dies g i l t g leichermaften f u r das Gesetz 
( v g l . Ps 9^,4) und d i e Wundertaten im AT; ebenso, wie 
Irenaus i n s e i n e r Auslegung d i e E r s c h a f f u n g der Welt durch 
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den Logos a n g e f u h r t h a t t e . . Als w e i t e r e s Argument f i n -
d i e c h r i s t o l o g i s c h e Auslegung w i r d d i e Prophezeiung des 
"Neuen Bundes" ( J e r 3 1 , 3 1 f ) z i t i e r t , verbunden d a m i t , daft 
134 
der Logos d i e I s r a e l i t e n aus Agypten g e f u h r t h a t . Der "Weg", auf dem das G o t t e s v o l k wandeln s o l i , i s t aus 
der P e r s p e k t i v e der Prophezeiung d e r j e n i g e , der i n der Zu-
135 
k u n f t o f f e n b a r t werden w i r d . Urn den "Weg" genauer be -
stimmen zu kbnnen, f a h r t Johannes Chrysostomus m i t der 
Auslegung der Prophezeiung f o r t : Der Ausgang des Gesetzes 
vom " S i o n " s t e h t (wie i n der b i s h e r i g e n T r a d i t i o n ) im 
Gegensatz zum Ausgang des a l t e n Gesetzes auf dem S i n a i . 
Denn d i e Verkiindigung des neuen Gesetzes durch C h r i s t u s 
begann zwar m i t der B e r g p r e d i g t auf einem Berg ( v g l . Mt 
1 3 1 . AaO, I I , 3, S. 1 1 4 , Z. 7 4 - 9 1 = 
1 3 2 . AaO, I I , 4, S. 1 0 9 , Z. 2 - 4 . 
1 3 3 . V g l . d i e Anmerkung Dumotiers i n SChr 1 0 0 , S. 1 1 5 , 
m i t w e i t e r e n B e l e g s t e l l e n . 
1 3 4 . AaO, I I , 4, S. 1 1 4 - 1 1 6 , Z. 4 - 1 3 . 
1 3 5 . AaO, I I , 4, S. 1 1 6 , -Z. 1 4 - 2 2 . 
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5 , 1 ) , wurde dann aber i n Jerusalem f o r t g e s e t z t ( v g l . Joh 
1 0 , 2 3 ) . 1 3 6 
Auch das R i c h t e n " i n m i t t e n der V o l k e r " w i r d i n den Gegen-
sat z zwischen Altem und Neuem Bund g e s t e l l t . Nach Paulus 
hat j a d i e Beobachtung der V o r s c h r i f t e n des a l t e n Gesetzes 
( v g l . Gal 5 ) 2 ; 4 , 1 0 ) k e i n e n Sinn mehr „ Vielmehr w i r d Gott 
"das Verborgene der Menschen" nach seinem "Evangelium" 
r i c h t e n (Rom 2 , l 6 ) , wie es C h r i s t u s s e l b s t im Joh~Evange~ 
1 37 
l i u m gesagt h a t ( I 2 , 4 7 f ) = A n s c h l i e f i e n d daran w i r d d i e 
Prophezeiung vom Umschmieden der K r i e g s g e r a t e und vom V b l -
k e r f r i e d e n a u s g e l e g t . Zunachst w i r d d i e hermeneutische 
F u n k t i o n d i e s e r Prophezeiung i n der gesamten Perikope ver= 
d e u t l i c h t : 
"Der Prophet begniigt sich nicht mit den bisherigen Zei-
chen (OT\U£\.OIQ) , denn viel ist die Fiille der Wahrheit. 
Deshalb setzt er noch ein anderes Erkennungszeichen 
(y\xSpia\ja) fur den Neuen Bund, das in der ganzen Melt 
leuchten soil, hinzu. Was ist dieses? Es ist der Frie-
den und die Abschaffung des Krieges! Wenn diese (Pro-
phezeiungen) geschehen, sagt er, wird eine derartige 
gute Rechtsordnung (evvouCa) die Welt erfiillen, daB 
Kriegswaffen zu Werkzeugen fur die Landwirtschaft um-
geschmiedet werden konnen. 
A h n l i c h wie b e i Eusebius, der den V b l k e r f r i e d e n a l s oriuetov 
f i i r d i e E r f i i l l u n g der Prophezeiung i n seinem Kommentar be-
z e i c h n e t h a t t e , so i s t auch h i e r , wie b e i Ath a n a s i u s , der 
V b l k e r f r i e d e a l s "Erkennungszeichen" ( Y V C O P L O U O . ) der Er-
f i i l l u n g b e z e i c h n e t . Ebenso, wie Euseb es m i t dem "neuen 
Gesetz und Wort" verbunden h a t t e , i s t es h i e r a l s " Z e i -
chen" i n den Gesamtzusammenhang des Neuen Bundes g e s t e l l t . 
Der F r i e d e i s t wiederum auf d i e e u v o u i a begrundet. M i t 
1 3 6 . AaO, I I , 4, S. 1 1 6 - 1 1 8 , Z. 2 3 - 4 9 . 
1 3 7 . AaO, I I , 4, S. 1 1 8 - 1 2 0 , Z. 5 0 - 6 9 . 
1 3 8 . AaO, I I , 4, S. 1 2 0 , Z. 7 3 - 7 9 -
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diesem Wort w i r d e i n Bezug auf den neuen v o u o s , der aus-
gehen w i r d , d e u t l i c h . 
Die Auslegung w i r d m i t e i n e r Beschreibung des Zustands 
"zur Z e i t der Juden" f o r t g e s e t z t : I h r e Z e i t war von v i e l e n 
K r i e g e n e r f u l l t , d i e i h r e Konige f i i h r t e n und d i e sogar von 
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den Propheten v e r k i i n d e t wurden. Damit w i r d der j e t z i g e 
Zustand k o n t r a s t i e r t : 
"Aber jetzt ist es nicht mehr so, jetzt gibt es viel 
Frieden in der Welt. Wenn es noch irgendwelche Kriege 
gibt, so sind sie nicht mehr den friiheren vergleichbar. 
Damals kampfte Stadt gegen Stadt, Land gegen Land, Volk 
gegen Volk, und jedes Volk war auf diese Weise in viele 
Teile zerrissen. Wer das Buch Josua und das Such der 
Richter gelesen hat, weiB, wieviele Kriege Palastina in 
relativ kurzer Zeit erfahren hat. Und dieses war nicht 
die einzige schlimme Sache, dariiber hinaus befahl das 
Gesetz alle, die Waffen zu ergreifen und niemand war von 
diesem Dienst ausgenommen. Ein solches Gesetz herrschte 
nicht nur bei den Juden, sondern auch uberall auf der 
Welt. "14(> 
Johannes Chrysostomus s p r i c h t schon k u r z d i e e r f o l g t e Er-
f i i l l u n g der F r i e d e n s v o r h e r s a g e i n der "Welt" (ouHouuevn ) 
an, bevor er wieder auf d i e f r i i h e r e k r i e g e r i s c h e S i t u a t i o n 
zuruckkommt und s i e a h n l i c h wie Euseb s c h i l d e r t . H i e r f i i g t 
er e i n e n Hinweis auf das AT nochmals der S c h i l d e r u n g 
h i n z u . Mehr a l s es Eusebius ge t a n h a t t e , b e t o n t er d i e 
damals u b e r a l l herrschende P f l i c h t , K r i e g s d i e n s t zu l e i -
s t e n , d i e jedermann d i e Abwesenheit des Fri e d e n s vor Augen 
f i i h r t e . Im Anschluft an den z i t i e r t e n A b s c h n i t t werden noch 
So k r a t e s ' und Demosthenes a l s B e i s p i e l e d a f u r a n g e f t i h r t , 
dali s e l b s t Redner und Phil o s o p h e n davon n i c h t ausgenommen 
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waren. 
1 3 9 . V g l . aaO, I I , 4 - 5 , S. 1 2 0 , Z. 7 9 - Z. 6. 
1 4 0 . AaO, I I , 5, S. 1 2 0 - 1 2 2 , Z. 6 - 1 7 . 
1 4 1 . AaO, I I , 5, S. 1 2 2 , Z. 1 7 - 2 7 . 
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S c h l i e l i l i c h w i r d nochmals d i e E r f t i l l u n g der Prophezeiung 
angesprochen: 
"Aber jetzt sieht man nicht mehr, daB dergleichen ge~ 
schieht. Seit nun die 'Sonne der Gerechtigkeit' (Mai 
3,20) leuchtet, ist ein Leben in solcher Bedrangnis den 
Stadten, Vblkern und Nationen so fern, daB sie Waffen 
schon gar nicht mehr zu handhaben wissen. Stattdessen 
wohnen sie in stadten und hinter Mauern und horen Nach-
richten von weit entfernten Kriegen. Das ganze Volk lebt 
in Freiheit und ist frei von der Bitterkeit dieses 
(Kriegs-)Dienstes. Wenn auch jetzt noch irgendwo Kriege 
gefiihrt werden, dann in weiter Feme irgendwo am Rande 
des romischen Reiches, nicht aber, wie einst, in jeder 
Stadt und jeder Region. Denn es gab damals, wie gesagt, 
bei ein und derselben Nation endlos unzahlige Aufstande 
und vielgesichtige Kriege; heute dagegen, soweit die 
Sonne scheint, vom Tigris bis zu den britischen Inseln 
und mit ihnen Libyen, Xgypten und Palastina, mehr noch, 
in alien Lander, die unter romischer Herrschaft stehen 
(ist es so:) Ihr wiBt, wie alle diese Stadte Sicherheit 
genieBen und Kriege nur noch vom Horensagen k e n n e n . " ? 4 2 
Wie b e i Euseb i s t h i e r d i e im Rbmerreich gegenwartige Pax 
Romana e i n Zeichen der E r f i i l l u n g der Prophezeiung. Jedoch 
h a l t s i c h Johannes Chrysostomus b e i der t h e o l o g i s c h e n Aus-
deutung im V e r g l e i c h dazu sehr z u r i i c k . Weder w i r d d i e 
Durchsetzung des Monotheismus angesprochen, was nun, nach 
dem a r i a n i s c h e n S t r e i t , sehr p r o b l e m a t i s c h war, noch w i r d 
der F r i e d e d i r e k t auf das Erseheinen C h r i s t i bezogen. Der 
e i n z i g e i n d i r e k t e Hinweis i s t der Bezug auf d i e "Sonne der 
G e r e c h t i g k e i t " . S t a t t d e s s e n w i r d mehr auf der Ebene der 
A l l t a g s e r f a h r u n g a r g u m e n t i e r t : Man e r f a h r t nur noch von 
K r i e g e n aus der Ferne und muli s i e s e l b s t n i c h t mehr m i t -
e r l e b e n ; ebenso i s t d i e Last des K r i e g s d i e n s t e s , d i e 
f r i i h e r v i e l e Burger m i t dem K r i e g k o n f r o n t i e r t h a t , weg-
g e f a l i e n . 
Am Ende der Auslegung des A b s c h n i t t e s kommt er auf d i e 
Frage zu sprechen, warum C h r i s t u s n i c h t a l l e Uberreste des 
142. AaO,II, 5, S. 122-124, Z. 27-44. 
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K r i e g e s a b g e s c h a f f t habe: 
". . . aber er hat es zugelassen, als Gelegenheit zur 
Besserung fur die Leichtsinnigen und die im Frieden 
lassig gewordenen, da/3 es (jberfalle der Barbaren gibt. 
Denn auch der Prophet hat andeutungsweise gesagt fur 
die, die genau verstehen konnen, wie gesagt, dali es nur 
wenig hufruhr geben wird. Er sagte nicht: 'Es wird uber-
haupt keine Kriege mehr geben. ' Was aber hat er gesagt? 
'Es wird keine Nation mehr gegen eine andere das schwert 
ergreifen. ' Und er setzte dazu die Freiheit des Volkes, 
indem er sagte: 'Sie werden nicht mehr lernen zu kamp-
fen', mit Ausnahme von wenigen Soldaten, die in dieser 
Hinsicht abgesondert sind, (konnen wir es nicht mehr).143 
Die U b e r f a l l e der Barbaren, d i e w e i t e r h i n s t a t t f i n d e n , 
s o l l e n wohl an das kommende G e r i c h t und daran e r i n n e r n , 
dafi d i e e n d g u l t i g e E r l d s u n g noch a u s s t e h t , damit der e i n = 
z e l n e , der daran e r i n n e r t w i r d , s e i n Leben entsprechend 
g e s t a l t e t . Auch sagt d i e P r o p h e t i e a l s sol c h e n i c h t d i e 
v d l l i g e Abschaffung des Kr i e g e s v o r a u s . Sie bedeutet n u r , 
dafi n i c h t mehr das gesamte Volk gegen e i n anderes zu kamp-
f e n h a t und n i c h t mehr d i e K r i e g s k u n s t zu l e r n e n b r a u c h t . 
S o l d a t e n stehen a l s "Abgesonderte" a u f l e r h a l b , dadurch e r -
scheinen s i e h i e r e i n wenig m o r a l i s c h s c h l e c h t e r q u a l i f i -
z i e r t , auch wenn d i e s h i e r n i c h t a u s d r t i c k l i c h gesagt i s t . 
H i e r w i r k t s i c h e r l i c h d i e v o r k o n s t a n t i n i s c h e Auffassung 
(z.B. von Origenes) nach, wonach K r i e g e , wenn s i e g e r e c h t 
s i n d , notwendig s i n d , d i e C h r i s t e n s i c h aber dennoch vom 
l 4 4 
M i l i t a r d i e n s t f e r n h a l t e n s o l l e n . 
Fur Johannes Chrysostomus g e h d r t , im Gegensatz zu Ps-Ba-
s i l i u s , d i e A u f f o r d e r u n g "... l a f i t uns wandeln im L i c h t 
des H e r r n " (Jes 2 , 5 ) b e r e i t s n i c h t mehr zur Perikope von 
JM, d i e der A u f r u f war, denn d i e s war schon auf 
Jesajas Zeitgenossen bezogen. Dariiber hinaus f u h r t er zu 
143. AaO,II, 5, S. 1 2 4 , Z. 4 5 - 5 5 . 
1 4 4 . V g l . o. S. 8 7 Anm. 1 0 9 . 
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d i e s e r S t e l l e aus, daft das " L i c h t des H e r r n " d i e Seele 
e r l e u c h t e t , s i e dabei vom Bosen r e i n i g t , aber auch das 
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Bose r i c h t e t . 
Bemerkenswert i s t an der gesamten Auslegung des Kommen-
t a r s zunachst eine d e u t l i c h e a n t i j i i d i s c h e Tendenz. Johan-
nes Chrysostomus verwendet v i e l Polemik, so daft s e i n e 
Auslegung Anklange an T e r t u l l i a n s A p ologie "adversus Ju-
daeos" z e i g t . Wie i n der b i s h e r i g e n T r a d i t i o n i s t d i e Er-
f i i l l u n g der Verheiftung e k k l e s i o l o g i s c h und c h r i s t o l o g i s c h 
g e d e u t e t . Jedoch f a l l t insbesondere im V e r g l e i c h m i t Ps= 
B a s i l i u s a u f , daft a l l e g o r i s c h e , u b e r t r a g e n e Auslegungen 
sehr sparsam verwendet werden. An deren S t e l l e t r i t t e i n e 
h a u p t s a c h l i c h h e i l s g e s c h i c h t l i c h e A r g u m e n t a t i o n , d i e d i e 
g e s c h i c h t l i c h e E r f i i l l u n g der a l t t e s t a m e n t l i c h e n V e r h e i f t u n -
gen a u f w e i s e n w i l l . 
I n d i e s e n Zusammenhang w i r d d i e Auslegung der Prophezeiung 
des V S l k e r f r i e d e n s g e s t e l l t . Johannes Chrysostomus h a t a l s 
e r s t e r i n der Reihe der i i b e r l i e f er t e n Kommentare n i c h t an 
d i e f r i i h e r e T r a d i t i o n angekniipf t , sondern d i e Auslegung 
des Eusebius ubernommen. Im Gegensatz zu diesem i s t s i e 
n i c h t i n e i n e p o l i t i s c h - t h e o l o g i s c h e Gesamtkonzeption h i n -
e i n g e s t e l l t . Es i s t n i c h t von "Monotheismus" und "Monar-
c h i e " d i e Rede, was s i c h e r auch auf d i e Auswirkungen des 
a r i a n i s c h e n S t r e i t e s z u r i i c k z u f u h r e n war, wo man n i c h t mehr 
u n d i f f e r e n z i e r t vom Monotheismus sprechen k o n n t e . Dagegen 
w i r d h i e r sehr p r a k t i s c h - p a s t o r a l gesprochen und der Er-
f a h r u n g s b e r e i c h der Zuhbrer m i t aufgenommen. Dafi man 
Kri e g e nur noch vom Horensagen kennt und vom M i l i t a r d i e n s t 
b e f r e i t i s t , s i n d sehr p r a k t i s c h e , im A l l t a g d e u t l i c h e 
E r f a h r u n g e n , d i e d i e Zuhorer e i n e r P r e d i g t l e i c h t v e r s t e -
hen konnen. Dafur konnte zugestanden werden, daft es Kriege 
1 4 5 . AaO,II, 5 - I I , 6, S. 124, Z. 5 6 - S. 1 2 6 , Z. 1 3 -
- 1 0 0 -
a l s e i n Randphanomen w e i t e r h i n g i b t , b i s das Bbse v o l l -
s t a n d i g b e s i e h t i s t . Noch mehr a l s b e i Euseb i s t d i e Er-
f i i l l u n g der P r o p h e t i e das auftere Erkennungszeichen f i i r d i e 
h e i l s g e s c h i c h t l i c h e R e a l i t a t , d i e i n C h r i s t u s und der 
K i r c h e g e g e n w a r t i g geworden i s t . 
Damit i s t wohl mehr d i e Tendenz der a n t i o c h e n i s c h e n Schule, 
mehr d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e E r f i i l l u n g b e i der Exegese des 
AT zu beachten und A l l e g o r e s e n zuriickzudrangen, der Haupt-
grund f u r d i e Ubernahme der h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n Ausle= 
gung des Euseb. Eine " p o l i t i s c h e T h e o l o g i e " s p i e l t h i e r 
weniger e i n e R o l l e , da s i c h Johannes Chrysostomus an 
anderen S t e l l e n auch k r i t i s c h uber K a i s e r und Reich aus-
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s e r t . Pur i h n i s t das romische Reich e i n M i t t e l , das 
den " A n t i c h r i s t e n " zur Z e i t z u r v i c k h a l t , s p a t e r aber v e r -
l 4 7 
n i c h t e t werden w i r d . Johannes Chrysostomus g l a u b t e 
wohl, daft er m i t der Ubernahme der I n t e r p r e t a t i o n der 
F r i e d e n s v e r h e i f t u n g von Euseb s e i n e n Zuhbrern a l s P r e d i g e r 
am b e s t e n d i e i n der Gegenwart e r f o l g t e E r f i i l l u n g der 
F r i e d e n s v e r h e i f t u n g , und damit der gesamten Prophezeiung 
von JM, d e u t l i c h machen kon n t e . Auf d i e s e Weise konnte 
e i n e r a l l e g o r i s c h e n oder " g e i s t i g e n " Auslegung der F r i e -
densverheiftung aus dem Wege gehen und d i e s e a l s h i s t o r i -
sches E r f u l l u n g s z e i c h e n f u r d i e c h r i s t o l o g i s c h e und e k k l e -
s i o l o g i s c h e I n t e r p r e t a t i o n der V b l k e r w a l l f a h r t verwenden. 
Denn d i e V o l k e r w a l l f a h r t h a t t e e r , v i e l l e i c h t nur ungern, 
m i t a l l e g o r i s c h e r Auslegung verbunden, urn i h r e E r f i i l l u n g 
i n der K i r c h e gegeniiber den Juden v e r t e i d i g e n zu kbnnen. 
1 4 6 . V g l . dazu V e r o s t a , Johannes Chrysostomus, bes. S. 
1 3 1 - 3 4 0 . 
1 4 7 . V g l . V e r o s t a , ebd. S. 1 3 1 - 1 4 5 m i t Bezug auf d i e 4. 
H o m i l i e zu 2 Thess (PG 6 2 , 4 8 5 f ) . 
- 1 0 1 -
3 = 5 Theodor von Mopsuest ia: KlichakoBBiaaentar 
Theodor von Mopsuestia war n i c h t nur e i n Z e i t g e n o s s e , son-
dern auch e i n Freund von Johannes Chrysostomus„ Beide wa= 
r e n S c h i i l e r von Diodor von Tarsus, und s i n d der a n t i o c h e -
n i s c h e n Schule zuzurechnen„ Theodors Auslegung von JM (Mi 
4 , 1 - 5 ) i s t im Kommentar iiber das Zwdlfprophetenbuch e r h a l -
1 4 8 
t e n . 
Die Auslegung b e g i n n t m i t einem Z i t a t von Mi 4,3-la» Da-
nach w i r d der I n h a l t des Stiickes k u r z p a r a p h r a s i e r e n d w i e -
dergegeben: t r o t z der Schandung durch Assyrer und Babylo-
n i e r w i r d der Zi o n s b e r g wieder erhoben werden und " v i e l e 
aus v i e l e n Orten und von anderswoher" werden zusammenge-
f i i h r t werden, urn von Gott d o r t m i t H i l f e des Gesetzes e r -
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zogen zu werden, das Gute zu t u n . 
Nachdem Theodor noch uber das " U b e r f i i h r e n der Vdlker 1 1 ge-
sprochen h a t , geht er daran a n s c h l i e l i e n d auf d i e Hermeneu-
t i k s e i n e r Auslegung e i n : 
"Ich habe mich verwundert iiber die, die (zwar) einerseits 
sagen, daB mit der Prophetie dieses (sc. 'Uberfuhren der 
Vdlker') gemeint ist: (es treffe zu) fiir diejenigen (Vdl-
ker), die rings urn die Israeliten sein werden, (namlich) 
wenn diese (Israeliten) dazu bestimmt werden, aus Babylon 
hinaufgefiihrt zu werden. Aber andererseits meinen sie, es 
liege auch ein Vorbild (xunoQ ) der Geschehnisse unter dem 
Herrn Christus fxcov x a x a 6eanoxr|V . . . X p i o x o v ) vor. Ihnen 
stimme ich zu, wenn sie sagen, daB der Hinaufstieg aus 
Babylon gemeint sei in diesen Geschehnissen - wie es sehr 
gut gesagt worden ist -, daB aber ein Vorbild der Ge-
schehnisse unter dem Herrn Christus vorliege, so weiB ich 
nicht, wie sie darauf gekommen sind, es zu sagen, denn es 
ist offensichtlich, daB jedes Vorbild ( x u n o s) ein Abbild 
(\JLC\JT\OIQ) hat, wo es Vorbild (TUTTOQ) genannt wird."^0 
1 4 8 . Es w i r d d i e Ausgabe von Sprenger verwendet. 
egese v g l . K i h n , Theodor. 
l49„ t V g l . aaO, S. 2 0 6 , Z. 18 - S. 2 0 7 , Z. 1 4 . 
1 5 0 . AaO, S. 2 0 7 , Z. 1 5 - 2 3 -
Zur Ex-
- 1 0 2 -
I n Abgrenzung zu anderen Exegeten , d i e zwei Auslegungs-
m o g l i c h k e i t e n kennen, meint Theodor, daft i n der P r o p h e t i e 
nur, aus dem h i s t o r i s c h e n K o n t e x t , den das AT s e l b s t b i e -
t e t , d i e Voraussage der Ruckfiihrung des Volkes aus der ba-
b y l o n i s c h e n Gef angenschaf t gegeben s e i . Das " U b e r f i i h r e n " 
kann i n dem Sinne v e r s t a n d e n werden, daft nur das Volk I s -
r a e l im Gegensatz zu den V b l k e r n ringsum den Ruf zum Ruck-
weg e r h a l t o Dagegen l e h n t er h i e r e i ne t y p o l o g i s c h e Exege-
se ab, d i e i n den im Text p r o p h e z e i t e n h i s t o r i s c h e n E r e i g -
n i s s e n wiederum e i n e n "Typus", e i n e n " S c h a t t e n " oder e i n 
" V o r b i l d " der H e i l s e r e i g n i s s e i n Jesus C h r i s t u s s i e h t . 
Nach Theodor l i e g t dann e i n Typus v o r , wenn e i n e Sache 
oder e i n Geschehnis im AT auf d i e s p a t e r im Neuen Bund ge-
schehenden H e i l s e r e i g n i s s e h i n w e i s t . Auch messianische 
Weissagungen im AT haben zunachst e i n e n L i t e r a l s i n n oder 
h i s t o r i s c h e n Sinn, der auf h i s t o r i s c h e E r e i g n i s s e , d i e im 
AT bezeugt werden, h i n w e i s t . Nur d o r t , wo eine Verbindung 
der A h n l i c h k e i t zwischen einem Typus im AT und einem A n t i -
t ypus im NT b e s t e h t , i s t eine t y p o l o g i s c h e Auslegung zu 
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unternehmen. 
Die Ablehnung der t y p o l o g i s c h e n Auslegung von JM w i r d da-
m i t b e g r i i n d e t , daft nach der a u s d r u c k l i c h e n "Anordnung" 
(6uaxaEi-s) C h r i s t i Jerusalem und der Z i o n jede Bedeutung 
a l s K u l t o r t v e r l i e r e n wiirden ( v g l . Joh 4 , 2 1 ) , denn d i e 
wahre G o t t e s v e r e h r u n g g e s c h i e h t "im G e i s t e " (Joh 4 , 2 4 ) . 
Fur Theodor hat dieses nun f o l g e n d e Auswirkungen: 
1 5 1 . Es kdnnte h i e r , neben der a l t e r e n T r a d i t i o n , beson-
ders der v e r l o r e n e Kommentar des Diodor v. Tarsus ge-
meint s e i n , der h i e r v i e l l e i c h t i n der S t e l l e e i n e n 
"Typos" im Sinne der a n t i o c h e n i s c h e n Exegese gesehen 
h a t . 
1 5 2 . Theodor f i i h r t d i e s besonders i n der E i n l e i t u n g des 
Kommentars zum Propheten Iona aus. ( V g l . i n der Aus-
gabe von Sprenger, aaO, S. 1 7 0 f . ) V g l . dazu noch d i e 
E i n l e i t u n g von Sprenger i n s e i n e r Ausgabe, S. 9 7 - 1 1 1 
und Kihn, Theodor, S. 1 2 8 - 1 3 4 . 
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"Denn es wurde deutlich verkiindet, daB die genaue 
Priifung Liber den (rechten) Ort ganz und gar beendet 
werden wird, und daB es kein Wort der Gottesverehrung 
geben wird, das in Jerusalem mehr bewirkt als anderswo; 
da ja alle erzogen werden, daB das Gdttliche ohne Korper 
fdocdiiotTO£) ist, wollen sie es mit solcher Absicht ver-
ehren, daB, wo auch immer sie die Gottesverehrung irgend-
wann einmal vollziehen, sie dabei nichts anderes tun 
(als an einem anderen Ort)."'53 
Damit e r g i b t s i c h f u r d i e Prophezeiung, daft "aus Z i o n das 
Gesetz und das Wort des H e r r n aus Jerusalem ausgehen" 
werderi: Sie b e z i e h t s i c h auf d i e Ruckkehr der I s r a e l i t e n 
aus Babylon und d i e W i e d e r e r r i c h t u n g des Tempels: 
"... da nun einmal den Israeliten der Ort Zion wieder 
zuriickgegeben wurde, so daB der nach der gesetzlichen 
A nordnung vorgeschriebene Gottesdienst dort vollzogen 
wurde, den sie anderswo nicht abhalten konnten, wie sie 
ja in Babylon sagten: 'Wie sollen wir das Lied des Herrn 
singen auf fremder Erde?'"(Ps 136,4)."154 
Auf d i e Frage nach der t y p o l o g i s c h e n Auslegung zuruckkom-
mend, sagt Theodor, daft nach der v o r h e r z i t i e r t e n "Anord-
nung" foiaxagig ) des H e r r n i n Joh 4 , 2 1 . 2 4 d i e G o t t e s v e r -
ehrung nun " u b e r a l l " v o l l z o g e n werden konne, denn nun 
werde nach i h r e r " A r t und Weise ( T P O T X O J ) " und n i c h t mehr 
nach dem "Ort ( T C S T I G ) ) " u n t e r s c h i e d e n , ob s i e r i c h t i g 
155 1 s e i . Damit s t e h t f i i r Theodor nun e n d g l i l t i g f e s t , daft 
k e i n e t y p o l o g i s c h e Auslegung von JM vorgenommen werden 
dar f . 
I n diesem Sinne w i r d das Umschmieden der K r i e g s g e r a t e (Mi 
4 , 3 ) a u s g e l e g t : 
"... (der Prophet) zeigt hiermit, daB einerseits aller 
Krieg aufhoren wird, Frieden alles erfaBt, so daB die 
Kriegsgerate zum Gebrauch als Ackergerate nunmehr umge-
1 5 3 . AaO, S. 2 0 7 , Z. 2 9 - S. 2 0 8 , Z. 3-
1 5 4 . AaO, S. 2 0 8 , Z. 5 - 1 0 . 
1 5 5 . V g l . aaO, S. 2 0 8 , Z. 1 0 - 1 3 . 
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schmiedet werden sollen, so daB die Zahl der Ubrigblei-
benden Kriegsgerate geringer wird, wenn der Krieg 
beendet worden ist; andererseits^ aber sollen die^Acker-
gerate wie im Frieden (cos £"v slpryvri) vorherrschenV $6 
Die Prophezeiung b e d e u t e t a l s o , wie Theodor m e i n t , das 
Ende von " a l l e m K r i e g " ( S i n g u l a r ! ) , der eine Abnahme der 
Za h l der K r i e g s g e r a t e m i t s i c h b r i n g t , so daB d i e Zahl 
der A c k e r g e r a t e s c h l i e B l i c h "wie im F r i e d e n " grdBer w i r d . 
M i t d i e s e r sehr nahe am W o r t s i n n b l e i b e n d e n Auslegung 
macht er d e u t l i c h , daB auch e i n r e l a t i v e r , an e i n e r 
S t e l l e k o n k r e t e r f a h r b a r e r , F r i e d e n s z u s t a n d a u s r e i c h t , um 
eine E r f i i l l u n g der Prophezeiung f e s t s t e l l e n zu konnen; es 
mufi s i c h h i e r n i c h t um den u n i v e r s a l e n V o l k e r f r i e d e n 
h a n d e l n . Dies kdnnte an das b e r e i t s Gesagte a n s c h l i e B e n 
i n dem Sinne, daB von d i e s e r Prophezeiung nach dem "Uber-
f i i h r e n der V d l k e r " nur noch d i e I s r a e l i t e n b e t r o f f e n 
s i n d , d o h . nach i h r e r Riickkehr aus der Gef angenschaf t . 
Die Auslegung der Ver h e i f l u n g , daB e i n j e d e r u n t e r seinem 
Weinstock und Feigenbaum s i t z e n w i r d (Mi k,ka), s e t z t 
d i e s e R i c h t u n g f o r t : 
"Er meint, daB alle ihre hauslichen A rbeiten genieBen 
wie im Frieden, keiner kann sie nunmehr in Fureht ver-
setzen, erschrecken und von ihren H eimatorten vertrei-
6en."'57 
Wiederum i s t h a u p t s a c h l i c h d i e Tatsache w i c h t i g , dafl "wie 
im F r i e d e n " d i e V e r t r e i b u n g e n i h r Ende gefunden haben. Es 
i s t d e u t l i c h zu erkennen, dali diese F o r m u l i e r u n g auf d i e 
S i t u a t i o n der I s r a e l i t e n nach der Riickkehr aus der baby-
l o n i s c h e n Gefangenschaft a n s p i e l t . 
U n t e r s t r i c h e n w i r d dieses durch d i e Auslegung von Mi k,5-
Der "gemeinsame Weg im Namen G o t t e s " i s t , daB a l l e , auch 
156. AaO, S. 208, Z. 19-23. 
157. AaO, S. 208, Z. 27-29. 
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wenn s i e u n t e r s c h i e d l i c h e Berufe i n Ackerbau, S c h i f f -
f a h r t und Handwerk e r g r e i f e n , dennoch, w e l l s i e nach dem 
W i l l e n Gottes l e b e n , gemeinsam d i e F r i i c h t e i h r e r A r b e i t 
genieflen. I n der Auslegung der f o l g e n d e n b e i d e n Verse 
(Mi 4 , 6 f ) , d i e Theodor noch m i t zur P e r i k o p e r e c h n e t , 
werden d i e " I s r a e l i t e n " d i r e k t angesprochen: Der Herr 
w i r d s i e zusammenfiihren und i h r Volk wachsen l a s s e n ; er 
s e l b s t w i r d auf dem Z i o n v e r b l e i b e n . 1 ^ Die Worte EOJ£ E I Q 
T O V aicova bedeuten nur " f i i r e ine lange Z e i t " , f u r d i e d i e 
VerheiBung g i l t , n i c h t etwa " i n E w i g k e i t " . Denn d i e 
I s r a e l i t e n s i n d wahrend des Aufstandes der Makkabaer 
wieder i n schlimmere V e r h a l t n i s s e g e r a t e n und wurden 
s c h l i e B l i c h u n t e r den Romern wieder v e r s k l a v t und z e r -
s t r e u t . 
Theodors methodischer Rigorismus f i i h r t i h n b e i der Aus-
legung von JM zu e i n e r r e i n h i s t o r i s c h e n Deutung aus dem 
Kontext des AT. J e g l i c h e c h r i s t o l o g i s c h e n und e k k l e s i o l o -
g i s c h e n Beziige s i n d nach der Ablehnung der t y p o l o g i s c h e n 
Auslegung ausgeschlossen, da s i e f u r i h n u n z u l a s s i g e 
A l l e g o r e s e n gewesen waren. Dies hat Konsequenzen f i i r d i e 
Auslegung der Prophezeiung des V b l k e r f r i e d e n s : Der F r i e d e 
hat s i c h n i c h t i n i r g e n d e i n e r u n i v e r s a l e n Weise e r f i i l l t , 
sondern i s t e i n B i l d f i i r den k o n k r e t e n r e l a t i v e n Zustand 
der Ruhe und des F r i e d e n s u n t e r der P e r s e r h e r r s c h a f t nach 
der Ruckkehr aus der Gefangenschaft. Die beschreibenden 
Worte der F r i e d e n s v e r h e i l i u n g werden sehr w d r t l i c h auf 
d i e s e k o n k r e t e S i t u a t i o n umgedeutet. Nach Theodor geht es 
n i c h t urn e i n e n u n i v e r s a l e n F r i e d e n s z u s t a n d , der auf das 
Kommen C h r i s t i und d i e Durchsetzung des Evangeliums v e r -
w e i s t . Dieses i s t i n s e i n e r Auslegung v d l l i g an d i e S e i t e 
gedrangt worden. A n d e r e r s e i t s kann er damit der Frage aus 
158O AaO, S. 209, Z. 5-10. 
159. AaO, S. 209, Z. 17-26. 
160. AaO, S. 209, Z. 26-32. 
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dem Weg gehen, wie s i c h denn e i n s o l c h e r F r i e d e i n der 
Welt h a t t e a u s w i r k e n s o l l e n , und b r a u c h t weder d i e Perser 
noch d i e Rdmer beim Namen zu nennen. 
3 0 6 HieronyjHins 
Hieronymus i s t der e i n z i g e von den bedeutenden w e s t l i c h e n 
V a t e r n , von dem w i r zu JM Kommentare b e s i t z e n . Etwa am 
Ende des Jahres 406 , a l s er g l e i c h z e i t i g an e i n e r l i b e r -
s etzung des AT aus dem Hebraischen a r b e i t e t e , wurde von 
ihm e i n Kommentar der e r s t e n f i i n f Biicher aus dem Z w o l f -
prophetenbuch f e r t i g g e s t e l l t . Spater, v e r m u t l i c h z w i -
schen 408 und 410, v e r f a f l t e er den Jesajakommentar. 
a) Der Michakommentar 
Hieronymus verwendete b e i der Abfassung seines Kommentars 
den heute v e r l o r e n e n Kommentar des Origenes iibe r das 
Zwdlfprophetenbuch, den er i n Casarea gefunden h a t t e . 
V e r m u t l i c h d i i r f t e er auch d o r t Zugang zur Auslegung des 
Eusebius gehabt haben. E i n besonderer Zug seines Kommen-
t a r s i s t d i e Verwendung s e i n e r Ubersetzung des AT aus dem 
Hebraischen, der d i e V e r s i o n aus der S e p t u a g i n t a gegen-
u b e r g e s t e l l t w i r d . 
164 
Zu Beginn der Auslegung von JM werden zunachst b e i d e 
1 f> ^  
V e r s i o n e n von Mi 4,1-7 nebeneinander z i t i e r t . Die 
e i g e n t l i c h e Auslegung s e t z t m i t der schon t r a d i t i o n e l l e n 
Bemerkung e i n , dali der Z i o n und Jerusalem im j i i d i s c h e n 
161. Vgl„ K e l l y , Jerome, S „ 163-165. Es h a n d e l t s i c h 
d abei um d i e Biicher Mi, Nah, Hag, Zeph und Hab. 
162. K e l l y , ebd„, S. 299. 
163. K e l l y , ebd„, S. l64„ 
164. I n Mi I , 4,1-7; i n : CChr. SL 76 ed. 
165. Vgl„ aaO, S. 466, Z. 1 - S. 467, Z. 4 l . 
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K r i e g z e r s t o r t worden s e i e n ; es mufl s i c h a l s o urn e i n e n 
neuen "Berg des H e r r n " handeln, auf den d i e Prophezeiung 
z u t r i f f t ( v g l , Ez 2 8 , l 6 ) . D i e s e r Berg i s t C h r i s t u s s e l b s t , 
der s i c h t b a r wurde, a l s das Himmelreich nahegekommen war 
166 
( v g l o Mt 4,17)- Der " j i i n g s t e Tag" der Prophezeiung i s t 
di e " l e t z t e Stunde" (1 Joh 2 , l 8 ) , zu der C h r i s t u s gekom-
men i s t . Wie i n der f r i i h e r e n T r a d i t i o n s i n d d i e "Gip-
f e l der Berge", iibe r d i e s i c h das Haus des He r r n e r h e b t , 
Moses und d i e Propheten. C h r i s t u s s e l b s t w i r d auch vom 
Vater von der " K n e c h t s g e s t a l t " (forma s e r v i ) e r h d h t ( P h i l 
2,7-9); im V e r g l e i c h dazu kann das Leben der Menschen 
168 
"Ebenen" oder " T a l e r " genannt werden. M i t den V o l k e r -
l i s t e n aus Apg 2,9-11, den ihm f o l g e n d e n "Scharen" (Mt 
4,25) und dem B e i s p i e l der h e r b e i e i l e n d e n Jtinger Jakobus 
und Johannes (Mt 4,21f) und des Z o l l n e r s Matthaus (Mt 
9,9) w i r d g e z e i g t , daft d i e V o l k e r w a l l f a h r t b e d e u t e t , daft 
169 
a l l e V b l k e r zum Glauben an C h r i s t u s kommen. Das "Haus des Gottes Jakob" i s t d i e K i r c h e , d i e "Haus 
Go t t e s , Saule und S t i i t z e ( f irmamentum) der Wahrheit" i s t . 
"Jakob" b e z e i c h n e t den von Gott e r w a h l t e n Knecht (Jes 
170 
44,2), den E r l d s e r . Durch d i e Engel, d i e d i e K i r c h e 
l e i t e n , d i e H e i l i g e S c h r i f t und C h r i s t u s s e l b s t , der der 
"Weg" i s t (Joh 14,6), werden d i e Glaubigen beim H i n a u f z u g 
g e l e i t e t . Wie Origenes s p r i c h t Hieronymus vom " g e i s t i g e n 
Gesetz" ( s p i r i t a l i s l e x ) , das ausgegangen i s t . C h r i s t u s 
hat den A u f t r a g e r h a l t e n , G e r i c h t zu h a l t e n (Joh 5,22) 
166 . V g l . aaO, S. 467, Z. 4 l -55 . 
167. AaO, S. 467, Z. 55-62. H i e r w i r d e ine Berechnung des 
"Endes der l e t z t e n Stunde" ( W i e d e r k u n f t des He r r n ) 
gegeben (Z. 5 7 - 6 l ) , was aber f u r d i e Auslegung i n s -
gesamt ohne Belang i s t . 
168. V g l . aaO, S. 467, Z. 62 - S. 468, Z. 74. 
169. V g l . aaO, S. 468, Z. 74-94. 
170. V g l . aaO, S. 468, Z. 94 - S. 469, Z. 98. Die S c h r i f t -
s t e l l e n a n g a b e des Hrsg. zu Z. 98 i s t zu k o r r i g i e r e n . 
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iiber d i e "Weisen" (Hiob 5,13; Ps 93,11) und d i e j e n i g e n 
171 
auszuwahlen, d i e des H e i l e s w i i r d i g s i n d . 
War d i e b i s h e r i g e Auslegung m i t i h r e r c h r i s t o l o g i s c h -
e k k l e s i o l o g i s c h e n Deutung der Prophezeiung nahe an der 
o r i g e n i s t i s c h e n T r a d i t i o n anzusetzen, so i s t b e i der 
Auslegung des v o r a u s v e r k i i n d e t e n V o l k e r f r i e d e n s der E i n -
f l u f l des Eusebius zunachst sehr d e u t l i c h s p i i r b a r . Wie b e i 
ihm w i r d zunachst der I n h a l t der P r o p h e t i e k u r z nochmals 
172 
p a r a p h r a s i e r t . Danach w i r d gesagt, dafi d i e Auslegung 
zunachst "nach dem W o r t s i n n " ( i u x t a l i t t e r a m ) e r f o l g e . 
Unter d i e s e r U b e r s c h r i f t f o l g t d i e Beschreibung der Z e i t 
v o r C h r i s t i Geburt. Wie b e i Eusebius w i r d zunachst der 
Zustand der V b l k e r k r i e g e g e s c h i l d e r t : Es kampften "Kbnige 
173 
gegen Konige, N a t i o n . gegen N a t i o n . " Danach geht 
Hieronymus, a n s t e l l e des von Johannes Chrysostomus v e r ~ 
wendeten B e i s p i e l s der g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h e n und 
Redner, e n t s p r e c h e n d s e i n e r w e s t l i c h - l a t e i n i s c h e n Her-
k u n f t , auf das Ende der rdmischen B u r g e r k r i e g e genauer 
e i n . H i e r b e i werden i n e i n e r L i s t e d i e j e w e i l i g e n Gegner, 
d i e m i t e i n a n d e r kampften, von "Cinna, O c t a v i u s und Carbo" 
174 
b i s h i n zu "Augustus und A n t o n i u s " e i n z e l n a u f g e f i i h r t . 
Daran s c h l i e f i t s i c h d i e Deutung des neuen f r i e d l i c h e n 
Zustandes an: "Nachdem aber neben der H errschaft Christi (ad imperium 
Christi) die Alleinherrschaft (singulare imperium) aus 
Rom ausgegangen ist, wurde der Erdkreis dem Weg der 
Apostel zuganglich gemacht, ihnen wurden die Tiiren der 
Stadte geoffnet, und zur Verkiindigung des einen Gottes 
wurde die Alleinherrschaft errichtet (ad praedicationem 
unius Dei singulare imperium constitutum est)." ' 7 5 
171. V g l . aaO, S. 469, Z. 99-111-
172. V g l . aaO, S. 469, Z. 112-117. 
173. V g l . aaO, S. 469, Z. 117-121. 
174. V g l . aaO, S. 469, Z. 12-126. 
175. V g l . aaO, S. 469, Z. 126 - S. 470, Z. 129 
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H i e r t r e t e n d i e Anlehnungen an Euseb im Gegensatz zu 
Johannes Chrysostomus noch d e u t l i c h e r h e r v o r . Dabei wurde 
sogar das M o t i v der "Monarchic", d i e i n Verbindung m i t 
dem Monotheismus s t e h t , i n abgeschwachter Form u n t e r dem 
B e g r i f f des " s i n g u l a r e imperium" iibernomraen. Dieses 
"imperium" i s t aber auch auf das "imperium C h r i s t i " 
bezogen. Darliber h inaus i s t h i e r der f u n k t i o n a l e Bezug 
besonders herausgehoben: Es d i e n t i n e r s t e r L i n i e der 
Ermdglichung der A p o s t e l p r e d i g t . 
Dies i s t f i i r Hieronymus aber n i c h t d i e e i n z i g e M d g l i c h -
k e i t der Auslegung: Er s c h l i e f i t e i n e u b e r t r a g e n e , a l l e g o -
r i s c h e Auslegung ari, d i e er m i t einem g r i e c h i s c h e n Lehn-
wor t a l s " t r o p o l o g i c e " b e z e i c h n e t : 
"Auch kann dieses (folgendes) bedeuten, was (in der Pro-
phetie) heiBt: 'Sie werden ihre Schwerter zu Pfliigen 
umschlagen und ihre Lanzen in Winzermesser': - ich nehme 
es auf allegorische Weise (tropologice) an, - ( nam-
lich), daB wir sagen, (sie werden sie umschlagen) zum 
Glauben an Christus, indent Zorn und zugelloses Geschrei 
abgelegt werden, so daB jeder 'seine Hand auf den Pflug 
legt und sich nicht hinter sich umschaut' (Lk 9,26), und 
indem (jeder) die WurfspieBe und Lanzen der Beschimpfun-
gen zerbricht, (stattdessen) geistige Friichte (fructus 
spiritales) zu ernten begehrt. Damit, weil andere arbei-
ten, treten wir in ihre Arbeiten ein (vgl. Joh 4,37; Mt 
20,1-16), und es wird iiber uns gesagt: 'Sie kommen 
wieder mit Jubel und bringen ihre Garben mit' (Ps 
125,6). Jetzt kampft niemand mehr gegen einen anderen, 
weil wir (in der Schrift) lesen: 'Selig die Friedens-
stifter! ' (Mt 5,9). Niemand lernt zu streiten, urn die 
Zuhorerschaft aufzuwiegeln, sondern (jeder) setzt Stille 
vor seinen Mund und schweigt, weil d i e Zeit schlecht ist. 
'Und ein jeder wird unter seinem Weinstock sitzen', 
damit er Wein keltert, der das 'Herz des Menschen 
erfreut' (vgl. Ps 103,15; Sir 40,20); unter jenem Wein-
stock, dessen Winzer der Vater ist (Joh 15,1); und 
'unter seinem Feigenbaum', wo er siiBe 'Friichte des 
Heiligen Geistes' pfliicken kann, namlich Liebe, Freude, 
Frieden und anderes (vgl. Gal 5,22)". 176 
176. AaO, S. 470, Z. 130-146. 
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An d i e s e r S t e l l e kdnnen d i e w e s e n t l i c h e n Elemente der 
o r i g e n i s t i s c h e n T r a d i t i o n , beaonders wie s i e b e i Ps. •= 
B a s i l i u s zu f i n d e n i s t , e r k a n n t werden: Zunachst i s t , wie 
auch i n der f r i i h e n T r a d i t i o n , das B i l d der Er n t e aufge-
nommen worden: A h n l i c h wie b e i Origenes i s t a u s d r i i c k l i c h 
von " g e i s t i g e n " F r i i c h t e n d i e Rede„ Hieronymus h a t gegen-
iib e r P s . - B a s i l i u s d i e b i b l i s c h e n Beziige s t a r k e r v e r d e u t -
l i c h t , wobei er Anspielungen an B i b e l s t e l l e n verwendet, 
d i e schon b e i J u s t i n ( Gal 5,22) und I r e n a u s (Joh 4,37) 
gebraucht worden waren. I n gewisser Weise, gegeniiber 
J u s t i n , i s t d i e c h r i s t o l o g i s c h e A n s p i e l u n g auf den "Wein-
177 
s t o c k " etwas Neues. An P s . - B a s i l i u s e r i n n e r t sehr d i e 
Deutung der Kampfe, d i e i h r Ende f i n d e n , a l s S t r e i t i g -
k e i t e n m i t Worten. I n d i e s e n Zusammenhang i s t auch d i e 
S e l i g p r e i s u n g der B e r g p r e d i g t (Mt 5,9) h i n e i n g e s t e l l t ; 
s i e i s t auf der g e i s t i g e n Ebene a l s Ende des Wortkampfes 
zu v e r s t e h e n . 
I n einem an di e s e Auslegung 
beide Auslegungen a u f e i n a n d e r 
j e d e r der b e i d e n Auslegungen 
i s t geschehen, w e i l das Wort 
gesprochen h a t , wahr i s t , und 
178 
seinem Tun u b e r e m s timmt. 
a n s c h l i e l i e n d e h Satz werden 
bezogen: A l l d i e s e s , was i n 
( e x p o s i t i o ) gesagt wurde, 
des H e r r n , der j a di e s e s 
f o l g l i c h s e i n Sprechen m i t 
Das "Gehen" auf dem Weg im Namen des H e r r n , i s t das Gehen 
im Namen C h r i s t i , wahrend d i e V o l k e r noch "nach ihrem 
179 
I r r t u r a " gehen. I n g l e i c h e r Weise w i r d der a n s c h l i e s -
sende Vers Mi 4,7 (Sammlung des G o t t e s v o l k e s ) c h r i s t o l o -
g i s c h i n t e r p r e t i e r t , bevor am Ende der Auslegung der 
Perikope Jes 2, 1-4 a l s w e i t e r e s Zeugnis d a f i i r z i t i e r t 180 
w i r d . 
177 • Da wenige Kommentare iiber JM aus Mi e r h a l t e n s i n d , 
sagt d i e s e Tatsache a l l e i n e wenig aus. 
178. V g l . aaO, S. 470, Z. 144-146. 
179. V g l . aaO, S. 470, Z. 146 - S. 472, Z. 195. 
180. V g l . aaO, S. 472, Z. 195-213. 
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b o Der Jesajakommentar 
Der s p a t e r e Jesajakommentar e n t h a l t e i n e a h n l i c h e Ausle-
1 A1 
gung von JM„ Er b e g i n n t m i t e i n e r t e x t k r i t i s c h e n D i s -
k u s s i o n der Frage, welche P r o p o s i t i o n v o r der Ortsangabe 
"Juda und Jerusalem" stehen miisse., Hieronymus e n t s c h e i d e t 
s i c h b e i dem ihm v o r l i e g e n d e n h e b r a i s c h e n Text f i i r "super" 
a n s t e l l e von " d e " . 1 8 2 
Einen e r s t e n Ankniipf ungspunkt f u r e i n e c h r i s t o l o g i s c h e 
Auslegung b i e t e t s i c h f u r i h n b e r e i t s i n der U b e r s c h r i f t 
der Prophezeiung: Das "Wort" (verbum), das J e s a j a i n der 
V i s i o n empfing, i s t das g l e i c h e , das "im Anfang war" (Joh 
1,1). Es war schon b e i den Juden g e g e n w a r t i g , um nach der 
B e s t r a f u n g I s r a e l s , d i e i n Jes 1 g e s c h i l d e r t worden i s t , 
d i e V d l k e r zum H e i l zu f i i h r e n . 
Bei der Auslegung der V S l k e r w a l l f ahr t h a l t er s i c h m i t 
eigenen E r o r t e r u n g e n zurxick und v e r s u c h t s t a t t d e s s e n , 
durch Anfuhrung w e i t e r e r B i b e l z i t a t e d i e R i c h t i g k e i t der 
j e w e i l i g e n Deutung zu untermauern. 
Fur d i e Deutung der " j i i n g s t e n Tage" g r e i f t er auf d i e von 
Johannes Chrysostomus verwendete A n s p i e l u n g auf Gen 49,1 
z u r i i c k . Wie i n der o r i g e n i s t i s c h e n T r a d i t i o n i s t der 
"Berg" C h r i s t u s und das "Haus des H e r r n " d i e K i r c h e ; 
dabei t r e t e n d i e i n diesem Zusammenhang von Origenes, 
Euseb und P s . - B a s i l i u s verwendeten Z i t a t e (Dan 2,35 und 
Mt 16,18 bzw. 1 Tim 3,15 und Eph 3,20) wiederum a u f . Das 
Z i t a t von Ps 124,1 e r i n n e r t dagegen an Chrysostomus. 
Neben einem Hinweis auf den Michakommentar, den H i e r o n y -
mus v o r h e r v e r f a f i t h a t t e , stehen an d i e s e r S t e l l e noch 
181. Inl5.15. I , 2,1-4, i n : CChr. SL 73, ed. A d r i a e n , S. 
26-31. 
182. V g l . aaO, S. 26, Z. 1 - S. 27, Z. 26. 
183. V g l . aaO, S. 27, Z. 26-31. 
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d r e i w e i t e r e P s a l m z i t a t e (Ps 26,4; 4l,6 und 4 l , 5 ) 
Nur m i t einera Z i t a t aus dem H o h e l i e d ( H i d 2 , 8 f ) , das 
n i c h t w e i t e r ausgedeutet i s t , w i r d das Erhabensein des 
Berges " i i b e r d i e H i i g e l " a n g e s p r o c h e n , ^ ^ Fur d i e Deutung 
der V b l k e r w a l l f a h r t s e l b s t werden a l t t e s t a m e n t l i c h e 
Z i t a t e (Ps 2,8; Zeph 3,10 und Ps 71,9) sowie e i n Z i t a t 
1 ftft 
aus dem P h i l i p p e r h y m n u s ( P h i l 2,10) verwendet. 
Bei der Auslegung des W a l l f a h r t s r u f e s bemerkt Hieronymus 
zunachst, daft das "Haus des Gottes Jakob" dasselbe s e i 
wie das "Haus des H e r r n . " Gegeniiber der A u f f a s s u n g der 
Manichaer, d i e meinen, daft es nun e i n anderes Haus des 
H e r r n gebe, w i r d an der H e i l s b e d e u t u n g I s r a e l s i n der 
K i r c h e f e s t g e h a l t e n . A n s c h l i e f t e n d daran w i r d e i n von 
Johannes Chrysos tomus verwendeter Gedanke erwahnt, daft 
Jesus s e l b s t e i n e n Berg b e s t i e g e n habe ( v g l . Mt 5,1), urn 
1 ft 7 
d o r t d i e S e l i g p r e i s u n g e n zu v e r k i i n d e n . 
Ebenso s c h l i e f t t s i c h d i e Auslegung der Prophezeiung des 
Ausgehens von Gesetz und Wort eng an Johannes C h r y s o s t o -
mus an. Die Abgrenzung des Sion vom S i n a i und d i e Erwah-
nung der Tatsache, dad Jesus s e l b s t im Tempel l e h r t e , 
e r i n n e r n d e u t l i c h daran. Danach i s t d i e Erwahnung des 
Ausgangs der A p o s t e l p r e d i g t aus Jerusalem angeschlossen, 
d i e aus der o r i g e n i s t i s c h e n T r a d i t i o n iibernommen worden 
i s t ( v g l . Lk 24, Apg 1 ) . E b e n f a l l s aus Johannes Chryso-
stomus ' Kommentar d i i r f t e d i e besondere Betonung stammen, 
daft Gesetz und Wort "ausgehen" und n i c h t b l e i b e n wer-
188 
den. 
184. V g l . aaO, S. 27, 
185. V g l . aaO, S. 28, 
186. V g l . aaO, S. 28, 
187. V g l . aaO, S. 28, 
188. V g l . aaO, S. 29, 
Z. 1 - S. 28, Z. 35. 
Z. 36-41. 
Z. 1-8. 
Z. 9 - S. 29, Z. 24. 
Z. 25-43-
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Dagegen e r i n n e r t d i e Auslegung der Prophezeiung der 
r i c h t e n d e n F u n k t i o n von Wort und Gesetz an Ps„=Basilius. 
I n g l e i c h e r Weise f i n d e t s i c h auch h i e r d i e U n t e r s c h e i -
dung zwischen dem " R i c h t e n " ( i u d i c a r e ) , das gegen d i e Un= 
g l a u b i g e n g e r i c h t e t i s t , und dem " Z u r e c h t w e i s e n " ( a r g u e -
r e ) . Das l e t z t e r e i s t aber nach Hieronymus im n e g a t i v e n 
Sinne an I s r a e l g e r i c h t e t , w e i l es den Gottessohn n i c h t 
aufgenommen h a t , der zu ihm gesandt worden w a r . 1 ^ 
Eine grolie A h n l i c h k e i t z e i g t d i e Auslegung der Prophe-
zeiung des V o l k e r f r i e d e n s m i t d e r j e n i g e n aus dem Micha-
kommentar. Hieronymus h a t s i e h i e r g e s t r a f f t und v e r k i i r z t 
und s i c h d a b e i a u f d i e f u r i h n w e s e n t l i c h e n Gedanken 
b e s c h r a n k t . Wiederum f o l g t auf e i n e kurze Paraphrase der 
Prophezeiung vora Umschmieden der K r i e g s g e r a t e zunachst 
d i e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e Auslegung: 
"Das kann man auch auf geistige Weise (spiritaliter) 
verstehen, da alle Harte unseres Herzens durch den Pflug 
Christi zerbrochen wird und die Dornstraucher der Laster 
entwurzelt werden, damit die Saat des Wortes Gottes 
(sementis sermonis Dei) heranwachse zu Fruchten, und 
spater werden wir die Arbeit unserer Hande ernten, wenn / D 
'sie wiederkommen mit Jubel und ihre Garben mitbringen'." 
(Ps 125,6). I 90 
An d i e s e r S t e l l e i s t d i e Beziehung der Saat auf d i e E r n t e 
noch s t a r k e r v e r d e u t l i c h t worden a l s im Michakommentar. 
Das "Wort G o t t e s " e r h a l t d i e z e n t r a l e F u n k t i o n , indem es, 
a h n l i c h wie d i e oocpua b e i P s . - B a s i l i u s , d i e "Saat" i s t , 
aus der d i e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n F r t l c h t e wachsen. 
I n a h n l i c h e r Weise h at Hieronymus d i e f u r i h n w e s e n t l i -
chen Gedanken b e i der h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n Auslegung 
189. V g l . aaO, S. 29, Z. 1 - S. 30, Z. 9-
190. AaO, S. 30, Z. 15-19. 
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h e r a u s g e s t e l l t . War d i e s e im Michakommentar noch naher an 
der u r s p r i i n g l i c h e n G e s t a l t a n g e l e h n t , wie s i e Euseb v e r -
f a f i t h a t t e , und auf d i e Ebene des L i t e r a l s i n n e s g e s t e l l t , 
so b e t o n t Hieronymus h i e r den Eigenwert des H i s t o r i s c h e n 
und s t e l l t den Bezug zum Heilsgeschehen d e u t l i c h e r he-
r a u s . Die b r e i t e r e S c h i l d e r u n g des a l t e n und neuen Zu-
standes w i r d , m i t einem Verweis auf d i e " a l t e n Geschichts-
i i b e r l i e f e r u n g e n , " s t a r k g e k i i r z t und auf das W e s e n t l i c h e 
b e s c h r a n k t . A n d e r e r s e i t s w i r d der Bezug zur Weihnachts-
b o t s c h a f t dadurch v e r d e u t l i c h t , daB d i e h i s t o r i s c h e n An-
gaben der W e i h n a c h t s g e s c h i c h t e ("Augustus" und " C y r i n u s " , 
v g l . Lk 2 f ) m i t der P r o f a n g e s c h i c h t e ("28. Jahr des Augu-
s t u s " ) v e r k n i i p f t werden und d i e E n g e l s b o t s c h a f t vom F r i e -
den (Lk 2 , l 4 ) z i t i e r t w i r d . Der e u s e b i a n i s c h e Ansatz b e i 
der " A l l e i n h e r r s c h a f t " i s t aus dem Michakommentar n i c h t 
ubernommen worden. S t a t t d e s s e n i s t das Argument des 
Johannes Chrysostomos aufgenommen worden, daB nun nur 
noch S o l d a t e n und d i e rdmischen Legionen m i t der Abwehr 
der Barbaren b e a u f t r a g t s i n d , aber ohne daB h i e r auf d i e 
A bschaffung der P f l i c h t zum K r i e g s d i e n s t naher e i n g e -
• A 1 9 1 
gangen w i r d . 
Der A u f r u f aus Jes 2,5f h a t f u r Hieronymus h i e r e i n e 
andere Bedeutung a l s i n der P a r a l l e l s t e l l e : Er i s t an d i e 
Juden g e r i c h t e t , s i c h noch zum H e r r n Jesus C h r i s t u s zu 
192 
bekehren, der s e l b s t das L i c h t i s t (Joh 8,12). 
Die Auslegung des Hieronymus i s t mehr eine Sammlung der 
f r t i h e r e n T r a d i t i o n e n a l s e i n e e i g e n s t a n d i g e L e i s t u n g . 
Damit i s t aber auch e i n gewisser Hohe- und SchluBpunkt 
e r r e i c h t , w e i l h i e r d i e b i s h e r v e r s t r e u t e n T r a d i t i o n s -
elemente zusammengef i i h r t werden. Wie d i e o r i g e n i s t i s c h e 
191. V g l . aaO, S. 30, Z. 20-35-
192. AaO, S. 30, Z. 36 - S. 31, Z. 19. 
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T r a d i t i o n h a t er k e i n e Abneigung gegen A l l e g o r e s e und 
i i b e r t r a g e n e Auslegungen. Er z e i g t aber e i n e gewisse 
Reserve dagegen, d i e V d l k e r w a l l f a h r t a l s F o r t s c h r e i t e n i n 
der G o t t e s e r k e n n t n i s zu sehen, wie s i e Ps„=Basilius 
gedeutet h a t t e . S t a t t d e s s e n v e r s u c h t e r , sein e Auslegun-
gen mehr b i b l i s c h zu begriinden und m i t B i b e l z i t a t e n zu 
untermauern. Auf der anderen S e i t e i s t der E i n f l u f l der 
a n t i o c h e n i s c h e n T r a d i t i o n i i b e r Johannes Chrysostomus, 
besonders im Jesajakommentar, d e u t l i c h , dessen eher 
h i s t o r i s c h e Auslegungen das o r i g e n i s t i s c h e , " a l e x a n d r i -
n i s c h e " T r a d i t i o n s g u t erganzen. 
Die Auslegung der V d l k e r w a l l f a h r t , d i e b e i d e T r a d i t i o n s -
s t r a n g e v e r b i n d e t , i s t wiederum h a u p t s a c h l i c h c h r i s t o l o -
g i s c h und e k k l e s i o l o g i s c h g e r i c h t e t . Dagegen f i i h r t das 
Nebeneinander der v e r s c h i e d e n e n T r a d i t i o n e n b e i der Aus-
legung des v e r h e i l i e n e n V d l k e r f r i e d e n s dazu, daft d i e 
g e i s t i g - s p i r i t u e l l e o r i g e n i s t i s c h e Auslegung neben d i e 
h i 3 t o r i s c h - p o l i t i s c h e Auslegung des Euseb, d i e wiederum 
von Johannes Chrysostomus aufgenommen worden i s t , ge-
s t e l l t wurde. Die h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Auslegung wurde 
zunachst im Michakommentar auf d i e Ebene des L i t e r a l s i n -
nes g e s t e l l t , was i m p l i z i t bedeuten mag, daft es auf s i e 
n i c h t so sehr ankame wie auf d i e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e . Im 
Jesajakommentar i s t dagegen d i e E i g e n s t a n d i g k e i t des 
H i s t o r i s c h e n s t a r k e r b e t o n t , und der h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
Bezug zur W e i h n a c h t s b o t s c h a f t wurde mehr v e r d e u t l i c h t . 
A b s c h l i e f t e n d i s t noch f e s t z u h a l t e n , daft Hieronymus b e i 
s e i n e r Auslegung iibe r h a u p t k e i n Problem gesehen h a t , 
beide T r a d i t i o n e n n e b e n e i n a n d e r z u s t e l l e n . Die a l t k i r c h -
l i c h e , v o r k o n s t a n t i n i s c h e T r a d i t i o n , d i e den Ort des 
V b l k e r f r i e d e n s i n der K i r c h e gesehen h a t t e , s t e h t n i c h t 
im Widerspruch zur Deutung des Euseb, der den v e r h e i l i e n e n 
F r i e d e n im rdmischen Reich v e r w i r k l i c h t s i e h t . Der p o l i -
t i s c h e F r i e d e d i e n t v i e l m e h r der A u s b r e i t u n g des Evange-
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l i u m s , das wiederum d i e Q u e l l e des g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n 
F riedens i s t , und i s t damit auch Zeichen des Heilsgesche= 
hens i n C h r i s t u s . Die D i f f e r e n z , d i e man aus moderner 
193 
S i c h t zwischen beidem sehen kann , war Hieronymus n i c h t 
g e g e n w a r t i g . Beide Auslegungen s i n d v i e l m e h r auf das eine 
u n v e r f u g b a r e Hei3|geschehen i n C h r i s t u s bezogen. V i e l = 
l e i c h t h a t t e sogar Origenes g r u n d s a t z l i c h n i c h t s gegen 
194 
eine s o l c h e Verbindung einzuwenden gehabt. 
3»7 Die Ausleguag von JM inn v i e r t e m Janrhumdert imd b e i 
HieromyKBtis - e i n U b e r b l i c k 
Wenn man zunachst den B l i c k a uf d i e auli e r e , f o r m a l e Aus-
f i i h r u n g der Auslegungen w i r f t , so kann man f e s t s t e l l e n , 
dali nun im Gegensatz zu f r i i h e r v e r s c h i e d e n e Auslegungs-
ebenen d e u t l i c h u n t e r s c h i e d e n werden. Im Anschluft an 
Origenes w i r d e i n e a l l e g o r i s c h - i i b e r t r a g e n e " g e i s t i g e " 
Auslegungsebene vom e i n f a c h e r e n L i t e r a l s i n n , der auch 
h i s t o r i s c h v e r s t a n d e n werden kann, u n t e r s c h i e d e n ( v g l . 
Euseb, Kommentar und Hieronymus). I n a h n l i c h e r Weise 
d i s k u t i e r t Theodor d i e Frage, ob man eine " t y p o l o g i s c h e " 
Auslegung vornehmen d l i r f e . 
A l l e Exegeten d i e s e r Z e i t e i n s c h l i e B l i c h Theodor, s t e l l e n 
wie i h r e Vorganger d i e Frage, wann und auf welche Weise 
s i c h d i e Prophezeiungen aus JM e r f i i l l t h a t t e n . Am w i c h -
t i g s t e n i s t es i h n e n , m i t Ausnahme von Theodor, a u f z u z e i -
193. Besonders G. L o h f i n k ( S c h w e r t e r ) h a t von e i n e r 
" a b r u p t e n " Veranderung der Auslegung von JM im "Uber-
gang von der Gemeindekirche zur R e i c h s k i r c h e " ge-
sprochen (S. 195) und d i e s auf den Gegensatz zwischen 
der v o r k o n s t a n t i n i s c h e n S i c h t der K i r c h e a l s "Kon-
t r a s t g e s e l l s c h a f t " und dem "permanenten S t a a t s k i r -
chentum" danach z u r i i c k g e f u h r t ( v g l . S. 2 0 0 f ) . 
194. Auch Origenes war d i e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Deutung 
des V d l k e r f r i e d e n s (C. Celsum I I , 30) b e r e i t s be-
kannt ( v g l . oben S. 67 , Anm. 60) . 
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gen, daB s i c h d i e Prophezeiungen i n C h r i s t u s und der 
K i r c h e e r f u l l t haben und damit im neuen Bund d i e E r f u l = 
l u n g der Vorhersagen des AT auch b e i d i e s e r P e r i k o p e 
gegeben i s t . 
Wahrend d i e Auslegungen der V o l k e r w a l l f a h r t und des Aus-
gehens von "Gesetz und Wort" des H e r r n m e i s t d i e f r i i h e r e 
T r a d i t i o n aufnehmen, so l e g t Euseb d i e F r i e d e n s v e r h e i B u n g 
s e l b s t auf neue Weise aus. Zum e i n e n d e u t e t er das F r i e -
denshandeln der C h r i s t e n , d i e s i c h vom K r i e g und Bbsen 
e n t h a l t e n , i n d i e R i c h t u n g w e i t e r aus, daB d i e V d l k e r 
s e l b s t u n t e r dem E i n f l u B des Evangeliums zum F r i e d e n 
gelangen. Auf der anderen S e i t e e r h a l t nun e i n e h i s t o -
r i s c h - p o l i t i s c h e Deutung e i n e n herausragenden P l a t z , i n 
der d i e G l e i c h z e i t i g k e i t der Durchsetzung der Pax Romana 
und des Erscheinens C h r i s t i bzw. des Ausgehens des Evan-
geliums a l s E r f u l l u n g der F r i e d e n s v e r h e i B u n g gesehen 
werden. Euseb geht sogar noch etwas w e i t e r , indem er 
Monarchie und Monotheismus p a r a l l e l i s i e r t . Diese neue 
Auslegung h a t i h r e n H i n t e r g r u n d i n den E r e i g n i s s e n der 
k o n s t a n t i n i s c h e n Wende, wie s i e Euseb e r f a h r e n h a t t e . 
Bemerkenswert i s t , daB d i e Ausleger des beginnenden 
v i e r t e n J a h r h u n d e r t s Euseb zunachst n i c h t f o l g t e n . Bei 
Athanasius und besonders b e i P s . - B a s i l i u s z e i g t s i c h e i n 
F e s t h a l t e n an der o r i g e n i s t i s c h e n T r a d i t i o n der Auslegung 
der F r i e d e n s v e r h e i B u n g . Bei P s . - B a s i l i u s f i n d e n w i r e i n e 
noch ausgedehntere A l l e g o r e s e a l s f r i i h e r , wobei das Ende 
des Philosophens t r e i tes von ihm a l s eine w e i t e r e E r f i i l -
l u n g der VerheiBung angesehen w i r d . Diese, mehr i n der 
a l e x a n d r i n i s c h e n , o r i g e n i s t i s c h e n T r a d i t i o n stehenden 
Exegeten sahen k e i n e Veranlassung, von dem durch Origenes 
v o r g e z e i c h n e t e n Weg abzuweichen. Dies kdnnte v i e l l e i c h t 
auch b e i P s . - B a s i l i u s m i t den e r n u c h t e r n d e r e n E r f a h r u n -
gen, d i e d i e C h r i s t e n im a r i a n i s c h e n S t r e i t m i t der 
S t a a t s g e w a l t machen muBten, zusammenhangen. 
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Dieses B i l d a n d e r t s i c h e r s t , wenn Johannes Chrysostomos 
a l s V e r t r e t e r der a n t i o c h e n i s c h e n A u s l e g u n g s t r a d i t i o n i n 
das B l i c k f e l d t r i t t . H i e r w i r d d i e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e 
Deutung des Euseb wieder aufgenommen, f r e i l i c h ohne von 
der P a r a l l e l i t a t zwischen Monotheismus und Monarchie zu 
sprechen. Der V b l k e r f r i e d e a l s h i s t o r i s c h s i c h t b a r e T a t -
sache v e r w e i s t d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e E r f u l l u n g der a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Prophezeiungen i n C h r i s t u s und der K i r -
che. Dieses Bestreben, u n t e r weitgehendem V e r z i c h t auf 
a l l e g o r i s c h e Deutungen, d i e k o n k r e t g e s c h i c h t l i c h e E r f i i l -
l u n g der Prophezeiungen a u f z u w e i s e n , d i i r f t e wohl mehr 
ein e R o l l e b e i der Aufnahme der A u s l e g u n g s t r a d i t i o n des 
Euseb g e s p i e l t haben a l s d i e nun r e l a t i v e n t s p a n n t e r e 
k i r c h e n p o l i t i s c h e S i t u a t i o n gegen Ende des v i e r t e n J a h r -
h u n d e r t s . Theodor, der e b e n f a l l s e i n V e r t r e t e r der a n t i o -
c henischen Schule i s t , t r e i b t d i e s sozusagen auf d i e 
S p i t z e , indem er d i e M o g l i c h k e i t e i n e r e k k l e s i o l o g i s c h e n 
und c h r i s t o l o g i s c h e n Auslegung der Perikope v e r n e i n t . 
Aber auch b e i ihm i s t der F r i e d e a l s h i s t o r i s c h k o n k r e t 
e r f a h r b a r e s E r f u l l u n g s z e i c h e n der P r o p h e t i e g e d e u t e t . 
Hieronymus, der von b e i d e n A u s l e g u n g s t r a d i t i o n e n b e e i n -
f l u B t i s t , s t e l l t d i e b e i d e n M b g l i c h k e i t e n der Auslegung, 
der Fr iedens verheiBung nebeneinander und o r d n e t s i e auf 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Ebenen an. Auf der g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n 
Ebene i s t d i e F r i e d e n s v e r h e i B u n g dadurch e r f i i l l t worden, 
daB das Evangelium das Bdse zum Guten umgewandelt h a t . 
Auf d i e Ebene des L i t e r a l s i n n e s i s t d i e g e s c h i c h t l i c h e 
E r f u l l u n g i n der Pax Romana g e s t e l l t worden. Beide E l e -
mente s i n d u n t e r dem gemeinsamen V o r z e i c h e n verbunden, 
daB s i e d i e E r f u l l u n g der P r o p h e t i e n aus JM i n C h r i s t u s 
und der K i r c h e a u f z e i g e n . Zwischen b e i d e n Auslegungsmbg-
l i c h k e i t e n h a t Hieronymus k e i n e n Widerspruch gesehen. 
Der durch Euseb und Johannes Chrysostomus b e l e g b a r e 
Wandel i n der Auslegung der F r i e d e n s v e r h e i B u n g aus JM 
119 -
kann am ehesten durch das Bestreben e r k l a r t werden, d i e 
E r f i i l l u n g der Fr i e d e n s v e r h e i f t u n g b e i den "VSlkern" auf 
der k o n k r e t e n , h i s t o r i s c h e n Biihne der W e l t g e s c h i c h t e 
f e s t s t e l l e n zu konnen und a u f z u z e i g e n , dafl das c h r i s t -
l i c h e H e ilsgeschehen auch im p o l i t i s c h e n B e r e i c h p o s i t i v e 
Auswirkungen h a t . Dieser Wandel hangt m i t e i n e r g rund-
s a t z l i c h s t a r k e r e n Offnung der e i n z e l n e n C h r i s t e n und der 
K i r c h e zur Welt h i n zusammen, d i e nun im v i e r t e n Jahrhun-
d e r t nach der k o n s t a n t i n i s c h e n Wende i n der Exegese von 
JM i h r e Auswirkungen z e i g t e . Eine grofle Gefahr b e s t a n d 
d a r i n , dafl j e t z t k o n k r e t e p o l i t i s c h e Gegebenheiten und 
I n s t i t u t i o n e n a l s Zeichen des H e i l s i n t e r p r e t i e r t wurden 
und auf d i e s e Weise wiederum a l s t h e o l o g i s c h l e g i t i m i e r t 
b e t r a c h t e t werden k o n n t e n . Gerade d i e Verbindung von 
Monarchie und Monotheismus b e i Euseb e r s c h e i n t n i c h t nur 
aus der S i c h t des Theologen, sondern auch i n der h i s t o -
r i s c h e n Riickschau a u f l e r s t p r o b l e m a t i s c h . Zu l e i c h t konnte 
nun der k r i t i s c h e Impuls . d,es Evangeliums, an dem s i c h 
auch p o l i t i s c h e I n s t i t u t i o n e n und Machthaber messen 
l a s s e n mussen, i n e i n e r s o l c h e n h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n 
Deutung des V d l k e r f r i e d e n s i n V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n . 
An d i e s e r S t e l l e s o l l e n noch e i n i g e Bemerkungen zur 
P r o b l e m a t i k der S t e l l u n g der Ausleger zum M i l i t a r d i e n s t 
der C h r i s t e n a n g e f u g t werden. Zunachst kann f e s t g e h a l t e n 
werden, dafl, ebenso wie b e i den f r i i h e r e n A u s l e g e r n , das 
Thema k e i n e besondere R o l l e b e i der Exegese von JM s p i e l t . 
Euseb v e r k n i i p f t s e i n e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Auslegung 
n i c h t m i t d i e s e r P r o b l e m a t i k . N e g a t i v l a f l t s i c h sagen, 
dafl d i e A u s b r e i t u n g der Pax Romana n i c h t d a r a u f angewie-
sen i s t , dafl d i e C h r i s t e n a k t i v a l s P o l i t i k e r oder Solda-
t e n daran A n t e i l nehmen. S e l b s t Euseb, der das p o l i t i s c h e 
Geschehen eng m i t den H e i l s e r e i g n i s s e n v e r k n L i p f t , kann 
g r u n d s a t z l i c h an der Auffassung des Origenes f e s t g e h a l t e n 
haben, dafl der O r t , an dem C h r i s t e n i h r e n Kampf f i i h r e n , 
das Gebet a l s Kampf m i t g e i s t i g - s p i r i t u e l l e n Waffen i s t . 
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B e i Johannes Chrysostomus, d e r das Thema am Rande an-
s p r i c h t , i s t d i e N o t w e n d i g k e i t der S o l d a t e n , d i e d i e B a r -
b a r e n z u r i i c k h a l t e n s o l l e n , vorausgesetzt„ A n d e r e r s e i t s 
a b e r macht e r d e u t l i c h , daft der W a f f e n d i e n s t n i c h t e i n 
b e s o n d e r s e r s t r e b e n s w e r t e r D i e n s t f i i r den C h r i s t e n s e i n 
kann; man muft dagegen f r o h s e i n , daft d u r c h d i e Pax Romana 
nunmehr der a l l g e m e i n e W a f f e n d i e n s t e i n Ende gefunden 
h a t . 
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4o D i e g r i e c f a i s c h e z i Amsleger des f u m f t e n J a h r h m n d e r t s 
Die bedeutenden b e i d e n b s t l i c h e n E x e g e t e n , d i e Kommentare 
iiber JM v e r f a f t t haben, s t e h e n j e w e i l s i n i h r e n S c h u l t r a -
d i t i o n e n und verwenden das M a t e r i a l , das i h n e n aus der 
f r i i h e r e n T r a d i t i o n z u r VerfUgung s t e h t . B e i Hieronymus 
waren b e r e i t s d i e a l e x a n d r i n i s c h e und a n t i o c h e n i s c h e 
T r a d i t i o n , ebenso wie d i e h i s t o r i s c h e und d i e g e i s t i g -
s p i r i t u e l l e Auslegung d er F r i e d e n s v e r h e i f l u n g zusammen-
gekommen. Daher s o i l im f o l g e n d e n b e i der Besprechung nur 
noch das a n g e s p r o c h e n werden, was b e i den e i n z e l n e n 
Kommentaren b e s o n d e r s h e r v o r s t i c h t . 
4=1 C y r i l l von A l e x a n d r i e n 
Wie b e i Hieronymus s i n d b e i C y r i l l b e i d e Kommentare iiber 
JM e r h a l t e n g e b l i e b e n . A l s s i c h e r w i r d angenommen, daB 
b e i d e Kommentare i n der Z e i t v o r 428, a l s o v o r dem Aus-
br u c h d er n e s t o r i a n i s c h e n K o n t r o v e r s e , e n t s t a n d e n s i n d . 
Es i s t zu vermuten, dali, wie b e i Hieronymus, z u n a c h s t der 
Michakommentar a l s T e i l des Kommentars liber das Z w o l f -
prophetenbuch v e r f a f l t wurdei und der Je s a j a k o m m e n t a r an-
s c h l i e d e n d f o l g t e . ^ ^ ^ 
a ) Der Michakommentar 
196 
Bemerkenswert i s t i n s e i n e r Auslegung von JM y z u n a c h s t , 
dafi der "Berg" a l s d i e K i r c h e wie b e i Johannes C h r y s o s t o -
mus g e d e u t e t w i r d , n i c h t a l s C h r i s t u s s e l b s t , wie b e i den 
197 
and e r e n A u s l e g e r n . Dagegen g e s t e h t C y r i l l im Ge g e n s a t z 
195 . V g l . K e r r i g a n , S t . C y r i l , 5.14. 
196 . I n Mi. IV, 37-39, i n : PG 71, 693C-701B. 
197 . V g l . aaO, 693D-696A. 
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zu Johannes Chrysostomus, der d i e s n i c h t a l s E r f u l l u n g 
g e l t e n l a s s e n w i l l , zu, dafl d i e P r o p h e z e i u n g im AT a u f 
das Kommen der P r o s e l y t e n z u g e t r o f f e n h a t . Aber d i e s war 
nur e i n TUTTOC , e i n " S c h a t t e n " f u r das H i n e i n s t r o m e n der 
V o l k e r i n d i e K i r c h e , da nun von J e r u s a l e m k e i n e O f f e n -
barungen mehr ausgehen. Die Wendung icoe e t c uaxpav yr\v 
b e d e u t e t f u r C y r i l l " b i s an das Ende der Welt" , wo das 
E v a n g e l i u m v e r k i i n d e t w i r d (Mt 26,13). Die V o l k e r w a l l f a h r t 
kann damit a l s das H i n e i n s tromen der V o l k e r , d i e von 
ihrem I r r t u m Abstand genommen haben, i n d i e K i r c h e gedeu-
t e t werden. ^ 8 D i e s e Auslegung des C y r i l l s t e h t i n d e u t -
l i c h e m G egensatz zu der des Theodor von M o p s u e s t i a , der 
b e i d i e s e r S t e l l e e i n e t y p o l o g i s c h e Auslegung a b g e l e h n t 
h a t t e ; s i e stimmt a b e r a n d e r e r s e i t s mit den ungenannten, 
v e r m u t l i c h a n t i o c h e n i s c h e n E x e g e t e n u b e r e i n , d e r e n Aus-
le g u n g Theodor a u s d r u c k l i c h a b l e h n t e . 
W e i t e r h i n a u f f a l l e n d i s t b e i der Auslegung C y r i l l s , dafl 
d i e P r o p h e z e i u n g des " R i c h t e n s " n i c h t nur d i e V o l k e r 
b e t r i f f t , s o n d e r n auch " S a t a n " und den " H e r r s c h e r d i e s e r 
199 
W e l t . " 1 7 7 Di ese damonologische Ausdeutung e r i n n e r t i n 
g e w i s s e r Weise an d i e Auslegung des A t h a n a s i u s . 
B e i d e r Auslegung der F r i e d e n s v e r h e i B u n g s e l b s t z e i g t 
s i c h e i n e d e u t l i c h e P a r a l l e l e zu der A r t und Weise, wie 
Hieronymus d i e s e g e d e u t e t h a t . Z u n a c h s t l a f i t s i c h d i e 
t r a d i t i o n e l l e D a r s t e l l u n g der E r f u l l u n g der F r i e d e n s v e r -
h e i l i u n g im R d m e r r e i c h ( v g l . E u s e b i u s ) f i n d e n . B e s o n d e r s 
erwahnt w i r d , daft d i e B e v b l k e r u n g s i c h nunmehr dem A c k e r -
bau widmen k a n n . ^ ^ Daran s c h l i e f l t s i c h , wie b e i H i e r o -
nymus, e i n e Deutung a u f " g e i s t l i c h e " Weise (TIVSUUCLT UKQSQ) 
198. V g l . aaO, 697C-700A. 
199- AaO, 700AB. 
200. V g l . aaO, 700C-701A. 
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an. Die "Machte" (dpxctt ) , d i e f r i i h e r kampften, s i n d j e t z t 
von C h r i s t u s a b g e s c h a f f t worden; d i e C h r i s t e n kbnnen s i c h 
nunmehr dem "Anbau der g e i s t i g e n Dinge" (rtpos YeuPYcav 
TWV nveuuat L >ta>v ) zuvfenden. Auch d e r Feigenbaum und d e r 
Wein s t o c k s i n d , a h n l i c h wie b e i Hieronymus, Symbole 
(ouu3oA.ov ) f i i r "SUfte" und "e r k e n n b a r e F r e u d e . " 
b) Der Jesajakommentar 
Der J e s a j a k o m m e n t a r z e i g t i n s e i n e r Auslegung von JM 
t de: 
2 0 3 
2 0 2 
grolie A h n l i c h k e i t zum Michakommentar. Wiederum i s t der 
"Berg des H e r r n " d i e K i r c h e und n i c h t C h r i s t u s 
Ebenso w i r d b e i der Auslegung des " R i c h t e n s " a u f den 
2 0 4 
T e u f e l und d i e Gbtzen Bezug genommen. 
E i n d e u t l i c h e r U n t e r s c h i e d z u r Auslegung im Michakommen-
t a r i s t , daB d i e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Auslegung der 
F r i e d e n s v e r h e i l i u n g f i i r s i c h a l l e i n e s t e h t . S i e i s t h i e r 
enger an das V o r b i l d des Euseb a n g e l e h n t , denn s i e e n t -
h a l t z u n a c h s t e i n e a u s f u h r l i c h e r e B e s c h r e i b u n g des f r i i h e -
r e n , u n f r i e d l i c h e n Z u s t a n d e s , a l s noch n i c h t d i e ganze 
2 0 S 
Er d e " u n t e r einem J o c h " u n t e r w o r f e n war. Daran 
s c h l i e f t t s i c h , wie b e i Euseb, e i n e a u s f u h r l i c h e S c h i l d e -
2 0 6 
rung des neuen, f r i e d l i c h e n Z u s t a n d e s an. C y r i l l 
v e r m e i d e t es h i e r a u s d r u c k l i c h , von "Monarchie" und 
"Monotheismus" zu s p r e c h e n , da e r d i e D u r c h s e t z u n g d er 
Verehrung des e i n e n G o t t e s b e r e i t s b e i der Auslegung des 
" R i c h t e n s " erwahnt h a t t e . D a f i i r g r e i f t e r das S t i c h w o r t 
h i e r a u f , indem e r es mit der Wirkung der "r b m i s c h e n 
Waffen" v e r b i n d e t , u n t e r d i e d i e V b l k e r u n t e r w o r f e n 
2 0 1 . V g l . aaO, 7 0 1 B . 
2 0 2 . I n 1 5 . I , 2, i n : PG 7 0 , 6 5 C - 7 3 C . 
2 0 3 . V g l . aaO, 67D. 
2 0 4 . V g l . aaO, 7 2 C . 
2 0 5 . V g l . aaO, 72CD. 
2 0 6 . V g l . aaO, 7 2 C - 7 3 C 
wurden. Seitdem l e b e n d i e V o l k e r i n F r i e d e n und wenden 
s i c h dem Ackerbau z u . 
Am Abschlufi d i e s e r Auslegung s p r i c h t C y r i l l noch k u r z d i e 
U r s a c h e des F r i e d e n s an: A l s nun C h r i s t u s i i b e r d i e V o l k e r 
zu h e r r s c h e n begann, wurde von i h n e n " a l l e U n s t i m m i g k e i t 
und a l l e r Z orn" (rcctoa &i.xovoi<x HOL epLQ ) und damit auch 
207 
d i e "Kampfe" und a l l e " B e g i e r d e " hinweggenommen„ H i e r 
h a t C y r i l l aozusagen d i e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e Auslegung i n 
K urzform mit der h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n verbunden. 
C y r i l l h a t i n s e i n e n Kommentaren a u f a h n l i c h e Weise wie 
Hieronymus d i e v e r s c h i e d e n e n T r a d i t i o n s s t r a n g e i n der 
208 
Auslegung von JM zusammengef i i h r t . T r o t z s e i n e r Zuge-
h o r i g k e i t z u r a l e x a n d r i n i s c h e n A u s l e g u n g s t r a d i t i o n g i b t 
es E l emente, d i e an d i e a n t i o c h e h i s c h e T r a d i t i o n ( b e s o n -
d e r s Johannes C h r y s o s t o m o s ) e r i n n e r n . B e i der Auslegung 
der F r i e d e n s v e r h e i f l u n g geht e r a h n l i c h v o r wie H i e r o n y -
mus. Die g e i s t i g - s p i r i t u e l l e o r i g e n i s t i s c h e Auslegung 
w i r d mit dem S t i c h w o r t (nveuuatLHWS) neben d i e h i s t o -
r i s c h - p o l i t i s c h e g e s t e l l t . Auch C y r i l l h a t k e i n e Bedenken 
gehabt, b e i d e Auslegungsebenen n e b e n e i n a n d e r zu s t e l l e n 
und m i t e i n a n d e r zu v e r b i n d e n . 
207 • V g l . aaO, 73C. 
208 . E i n e d i r e k t e l i t e r a r i s c h e A b h a n g i g k e i t des C y r i l l 
von Hieronymus e r s c h e i n t , t r o t z der b e s o n d e r s i n s 
Auge s t e c h e n d e n A h n l i c h k e i t im Michakommentar, be-
s o n d e r s wegen der s p r a c h l i c h e n Grenze, d i e b e i d e 
t r e n n t , u n w a h r s c h e i n l i c h . F a l l s b e i d e n i c h t a u f e i n e r 
gemeinsamen, v e r l o r e n e n Q u e l l e aufbauen, haben s i e 
v e r m u t l i c h unabhangig v o n e i n a n d e r i n a h n l i c h e r Weise 
d i e vorhandenen T r a d i t i o n s s t r a n g e ( b e s . : O r i g e n e s , 
Euseb und J . C h r y s o s t o m u s ) i n i h r e n Auslegungen 
zusammengef i i g t . K e r r i g a n ( S t . C y r i l , S. ^35-439), 
der w e i t e r e P a r a l l e l e n z w i s c h e n b e i d e n n a c h w e i s t , 
h a l t a l l e r d i n g s e i n e l i t e r a r i s c h e A b h a n g i g k e i t f i i r 
gegeben. 
209 • K e r r i g a n , S t . C y r i l , h a t S. 338-3^5 e i n e R e i h e 
w e i t e r e r a l t t e s t a m e n t l i c h e r Auslegungen im L i t e r a l -
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4 = 2 Tlheodoret von K y r o s 
Der l e t z t e i n der Reihle der bedeutenden A u s l e g e r von JM 
im Osten i s t Theodoret von K y r o s . Von ihm s i n d e b e n f a l l s 
b e i d e Kommentare iiber JM e r h a l t e n . E r h a t , wie s e i n e Vor-
ganger, z u n a c h s t den Michakommentar (im Rahmen des Zwolf-
p r o p h e t e n b u c h e s ) v e r f a l i t ; der J e s a jakommentar f o l g t e zu 
einem s p a t e r e n Z e i t p u n k t . S e i n e b e i d e n Kommentare s i n d i n 
der Z e i t z w i s c h e n 431 ( n a c h dem K o n z i l von E p h e s u s ) und 
210 
448 e n t s t a n d e n ; v e r m u t l i c h eher i n der Z e i t nach 435° 
a) Der Michakommentar 
211 
Zu Beginn s e i n e r Auslegung von JM w i r d schon g e s a g t , 
daft s i c h d i e P r o p h e z e i u n g auf den Ausgang der A p o s t e l und 
212 
des E v a n g e l i u m s b e z i e h t . U b e r a l l s i n d j e t z t K i r c h e n 
e r r i c h e t worden, d i e "wie d i e h d c h s t e n Berge" s i c h t b a r 
geworden s i n d . H i e r s p r i c h t Theodoret n i c h t von der g e i -
3 t i g e n R e a l i t a t der K i r c h e , s o n d e r n von den s i c h t b a r e n 
Gebauden. E n t s p r e c h e n d s i n d d i e "Hiigel und Berge" der 
P r o p h e z e i u n g d i e Tempel von h e i d n i s c h e n G o t t e r n , d i e s i c h 
o f t a u f Bergen befunden h a t t e n , nun aber z e r s t o r t worden 
s i n d . 
Daran a n s c h l i e f t e n d geht Theodoret a u f d i e P o s i t i o n der 
Juden e i n , d i e gemeint h a t t e n , daft s i c h d i e P r o p h e z e i u n g 
nach der Riickkehr aus der b a b y l o n i s c h e n Gef a n g e n s c h a f t 
e r f i i l l t h a t t e . E r bemerkt , es gabe auch e i n i g e " L e h r e r 
der Frbmmigkeit" , a l s o c h r i s t l i c h e Theologen, d i e den 
s i n n z u s a m m e n g e s t e l l t , wo P r o p h e z e i u n g e n des AT von 
C y r i l l a l s im R d m e r r e i c h e r f i i l l t angesehen werden. 
210. V g l . Guinot i n s e i n e r Ausgabe des J e s a j a k o m m e n t a r s 
SChr 276 ( I n t r o d u c t i o n ) , S. l 6 - l 8 . 
211. I n Mi IV, i n : PG Si, 1760A - 176ID. 
212. V g l . aaO, I76OBC. 
213. V g l . aaO, 1760 CD. 
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21 4 
I r r t u m der Juden iibernomtnen h a t t e n . Damit kann wohl 
nur Theodor von M o p s u e s t i a gemeint s e i n , der gerade d i e s e 
P o s i t i o n i n seinem Michakommentar v e r t r e t e n h a t t e . Gegen 
d i e s e Auslegung f u h r t e r e i n i g e h i s t o r i s c h e Argumente an: 
d i e " V o l k e r " s i n d damals n i c h t zum Tempel gekommen; eben-
so haben d i e K r i e g e n i c h t a u f g e h o r t , wie das Buch der 
215 
Makkabaer b e r i c h t e t . Dariiber h i n a u s s i n d d i e Juden i n 
a l l e Welt z e r s t r e u t worden und kdnnen auch n i c h t mehr i h -
r e n g e s e t z m a B i g e n G o t t e s d i e n s t (im Tempel) e r f i i l l e n . 
Auf d i e s e Widerlegung f o l g t der p o s i t i v e Beweis der E r -
f v i l l u n g der F r i e d e n s v e r h e i l i u n g . Auch Theodoret h a t daf in-
d i e Auslegung des Euseb verwendet: der f r u h e r e n S i t u a t i o n 
des U n f r i e d e n s w i r d der F r i e d e u n t e r der " a l l e i n i g e n 
H e r r s c h a f t " (naoSi nY£UOVt.a ) der Rbmer g e g e n u b e r g e s t e l l t . 
D i e s e s w e i t e t er h i e r aus, indem er , v e r m u t l i c h mit einem 
S e i t e n b l i c k auf Theodor von M o p s u e s t i a , d a r l e g t , dafl 
j e t z t d i e V o l k e r den Ackerbau bevorzugen und d i e F r i i c h t e 
g e n i e f i e n . Auch h e r r s c h e n gerade j e t z t d i e B e r u f e und Be-
s c h a f t i g u n g e n wie Handwerk, Handel und S c h i f f a h r t "wie im 
217 
F r i e d e n " v o r . Damit w i l l Theodoret wohl z e i g e n , dall 
Theodor mit s e i n e r Auslegung u n r e c h t h a t t e . Auch b e i der 
Auslegung der f o l g e n d e n b e i d e n V e r s e (Mi 4 , 6 f ) , d i e Theo-
dor e b e n f a l l s a u f d i e Riickkehr aus der G e f a n g e n s c h a f t ge-
d e u t e t h a t t e , wendet s i c h Theodor gegen d i e A u f f a s s u n g , 
d i e P r o p h e z e i u n g des "Sammelns" habe s i c h b e i den Juden 
218 
e r f u l l t . 
B e d i ngt d u r c h d i e A b w e h r s t e l l u n g gegen d i e A u f f a s s u n g , 
d i e P r o p h e z e i u n g habe s i c h nach der Riickkehr aus der ba-
214. V g l . aaO, 1760D - 176IA. 
215- V g l . aaO, 1761AB. 
216. AaO, 1761C. 
217. V g l . aaO, 176ICD. 
218. V g l . aaO, 1764AB. 
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b y l o n i s c h e n Gef a n g e n s c h a f t e r f i i l l t , w i r k t d i e gesamte 
Auslegung wie a n t i j u d i s c h e Poletnik, h a t aber v e r m u t l i c h 
h a u p t s a c h l i c h Theodora Auslegung im H i n t e r g r u n d . I n s e i = 
ne r Widerlegung f o l g t Theodoret dem Argumentationsgang 
Theodors, d e s s e n Argumente e r e i n z e l n w i d e r l e g t . Gegen 
Theodor g r e i f t e r aber auch n i c h t zu der von diesem abge = 
l e h n t e n t y p o l o g i s c h e n Exegese z u r i i c k , da e r v i e l l e i c h t das 
Grundargument Theodors a k z e p t i e r t , dafl h i e r k e i n e t y p o l -
o g i s c h e Exegese vorgenommen werden d i i r f e . V i e l m e h r v e r -
s u c h t er im Si n n e der a n t i o c h e n i s c h e n T r a d i t i o n , h i s t o r i -
s c h e Argumente gegen i h n zu s e t z e n , d i e d i e s i c h t b a r e n 
Z e i c h e n der E r f i i l l u n g betonen, 
b) Der Jesajakommentar 
Die Auslegung von JM im. Jesajakommentar z e i g t a h n l i c h e 
219 
Grundziige wie d i e der P a r a l l e l s t e l l e . S i e i s t a u s f i i h r -
l i c h e r und nimmt mehr a l t e r e T r a d i t i o n a u f . 
Das E r h a b e n s e i n des "Berges des H e r r n " i s t h i e r n i c h t nur 
dadurch e r f i i l . l t , dali es d i e h e i d n i s c h e n Tempel n i c h t mehr 
g i b t , sondern vor a l l e m dadurch, dad d i e K i r c h e den " I r r -
tum" der I d e o l a t r i e , der d o r t f r i i h e r h e r r s c h t e , b e s i e g t 
u + 2 2 0 h a t . 
Die P r o p h e z e i u n g der V o l k e r w a l l f a h r t h a t s i c h a uf z w e i e r -
l e i Weise e r f i i l l t : z u n a c h s t i n den c h r i s t l i c h e n P i l g e r n , 
221 
d i e nach J e r u s a l e m Z i e h e n . A n d e r e r s e i t s kann e r mit 
der Auslegung des HI. P a u l u s sagen, dafi d i e K i r c h e das 
222 
"Haus G o t t e s " i s t (Hebr 3,b). 
219. Text i n : SChr 276 ( e d . Guinot ) , S. 188-199- Fur na-
he r e E i n z e l h e i t e n s e i auf den Kommentar i n den An-
merkungen zu d i e s e r Ausgabe v e r w i e s e n . 
220. V g l . aaO, S. l88, Z. 9 - S. 190, Z. 18. 
221. V g l . aaO, S. 190, Z. 32 - S. 192, Z. 37. 
222. V g l . aaO, S. 192, Z. 37-43. 
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Im f o l g e n d e n , b e i der Auslegung des "Ausgehens des G e s e t -
z e s " , b e h a n d e l t Theodoret d i e A u f f a s s u n g , d i e e r im Mi-
chakommentar bekampt h a t t e , dali d i e s e P r o p h e z e i u n g s i c h 
i n der Riickkehr aus Babylon e r f i i l l t h a t t e . Wie im Micha-
kommentar f r a g t e r , welche " V b l k e r " denn uberhaupt gekom-
men s e i e n , nachdem der z w e i t e Tempel e r r i c h t e t worden 
war. H i e r s t e l l t e r auch f e s t , dali d i e s e s Geschehen s i c h 
im Ausgehen des E v a n g e l i u m s ( L k 1,2) e r f i i l l t habe. E r be-
merkt, dali es s i c h b e i dem "Logos" der P r o p h e z e i u n g n i c h t 
urn den " G o t t - L o g o s " h a n d l e , da d i e s e r n i c h t vom Z i o n 
"hinausgegangen" s e i , sondern d o r t d i e Wahrheit w e i t e r g e -
22 3 
geben habe. 
Wiederum nimmt Theodorte b e i der Auslegung der F r i e d e n s -
v e r h e i l i u n g d i e I n t e r p r e t a t i o n des Euseb a u f . Die Be-
s c h r e i b u n g , d i e Euseb dem unf r i e d l i c h e n f r i i h e r e n Z u s t a n d 
u n t e r den v e r s c h i e d e n e n Konigen gegeben h a t t e , v e r b i n d e t 
Theodoret auf g e s c h i c k t e Weise mit dem, was e r z u r Wider-
legung der A u f f a s s u n g des Theodor im Michakommentar ge~ 
s a g t h a t t e . Die K r i e g e , d i e nach der Riickkehr aus der Ge-
f a n g e n s c h a f t s i c h nach dem Z e u g n i s des AT e r e i g n e t e n , 
s i n d d a s s e l b e , was i n der Welt vor der Ankunft des H e r r n 
22 3 
g e s c h a h . Theodoret verwendet d i e Erwahnung des Augu-
s t u s i n Lk 2,1, urn noch genauer a l s Euseb den Z e i t p u n k t 
225 
der E r f u l l u n g f e s t m a c h e n zu konnen. Dariiber h i n a u s 
f i i g t e r e i n e n Gedanken zum Zweck der E r f u l l u n g der F r i e -
dens v e r h e i l i u n g h i n z u : Der F r i e d e u n t e r der Romerherr-
s c h a f t habe es den A p o s t e l n e r l e i c h t e r t , das E v a n g e l i u m 
226 
zu v e r k i i n d e n . Damit i s t der h i s t o r i s c h e V o l k e r f r i e d e 
zuriickgebunden an das ebneso h i s t o r i s c h - s i c h t b a r e Gesche-
hen der M i s s i o n der A p o s t e l . H i e r i s t e i n a n d e r e r Akzent 
223. V g l . aaO, S. 192, Z. 46 - S. 194, Z. 61. 
224. V g l . aaO, S. 196, Z. 65-79. 
225. AaO, S. 196, Z. 79 - S. 198, Z. 83. 
226. AaO, S. 198, Z. 83-87. 
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g e s e t z t a l s b e i E u s e b i u s , der d i e Vorgange des s i c h 
d u r c h s e t z e n d e n V d l k e r f r i e d e n s und der e h e r g e i s t i g - s p i r i -
t u e l l e n A u s b r e i t u n g des Logos n e b e n e i n a n d e r s t e h e n g e l a s -
s e n h a t t e . Der Jesajakommentar t r a g t weniger den C h a rak-
t e r e i n e r S t r e i t s c h r i f t a l s der f r i i h e r e Kommentar z u r Pa-
r a l l e l s t e l l e . T heodoret h a t h i e r d i e Argumentation b e s s e r 
a u s g e a r b e i t e t und d i e h i s t o r i s c h e E r f u l l u n g der Prophe-
z e i u n g i n K i r c h e und Welt b e s s e r mit der Widerlegung der 
" j i i d i s c h e n " A u f f a s s u n g verbunden. E r h a t s i c h h i e r auch 
n i c h t g e s c h e u t , g e w i s s e Elemente i i b e r t r a g e n e r Auslegung 
aus der T r a d i t i o n zu iibernehmen. A n d e r e r s e i t s i s t e r be-
miiht, auch d i e s e immer an h i s t o r i s c h e T a t s a c h e n und 
s i c h t b a r e E r s c h e i n u n g e n z u r i i c k z u b i n d e n . Es w i r d h i e r k e i -
ne besondere " g e i s t i g - s p i r i t u e l l e " Ebene der Auslegung 
und k e i n s p e z i f i s c h e r "Typus" h e r a u s g e s t e l l t „ 
Theodor, der i n der a n t i o c h e n i s c h e n A u s l e g u n g s t r a d i t i o n 
s t e h t , w i l l i n s e i n e r Exegese von JM b e s o n d e r s d i e h i s t o -
r i s c h e Wahrheit der E r f u l l u n g von JM a u f z e i g e n . D i e s e s 
g e s c h i e h t i n e i n e r g e w i s s e n Abgrenzung gegen d i e s p i r i -
t u e l l e Exegese der A l e x a n d r i n e r und i n e i n e r e x p l i z i t e n 
Ablehnung der A u f f a s s u n g der Juden bzw. von Theodor v. 
M o p s u e s t i a . Aus der b i s h e r i g e n T r a d i t i o n w a h l t e r neben 
der A p o s t e l p r e d i g t d i e Auslegung des Euseb a l s s i c h t b a r e n 
Beweis f u r d i e E r f u l l u n g der P r o p h e z e i u n g i n J e s u s C h r i -
s t u s . 
B e i der Auslegung der F r i e d e n s v e r h e i G u n g s t e h t , wie b e i 
Johannes Chrysostomus, d i e h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e Deutung 
a l l e i n e f u r s i c h da. D i e s u n t e r s t r e i c h t das b e i Johannes 
Chrysostomus Gesagte, dall d i e A n t i o c h e n e r b e i der Deutung 
der E r f u l l u n g des V d l k e r f r i e d e n s d i e g e i s t i g - s p i r i t u e l l e 
Auslegung und damit d i e v o r k o n s t a n t i n i s c h e A u s l e g u n g s t r a -
d i t i o n b e i s e i t e l a s s e n , urn d a f i i r b e s o n d e r s d i e h i s t o r i s c h e 
E r f u l l u n g der P r o p h e z e i u n g f e s t h a l t e n zu kdnnen. Dagegen 
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hat der A l e x a n d r i n e r C y r i l l , wie Hieronymus, b e i d e T r a d i -
t i o n e n n e b e n e i n a n d e r g e s t e l l t und auf v e r s c h i e d e n e n A u s l e = 
gungsebenen a n g e o r d n e t . Der k u r z e B l i c k a u f d i e b e i d e n 
A u s l e g e r des f i i n f t e n J a h r h u n d e r t s b e s t a t i g t d i e Annahme, 
daft d i e Aufnahme der h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n Exegese von 
JM du r c h das B e s t r e b e n der A u s l e g e r zu e r k l a r e n i s t , d i e 
k o n k r e t e , h i s t o r i s c h s i c h t b a r e E r f i i l l u n g der P r o p h e t i e 
des AT a u f z u z e i g e n . 
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5 „ Exn l a t e i m i s c l a e r A w s l e g e r der V o l k e r K a a d e r u a g s z e i t 
B e i den l a t e i n i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r n der c h r i s t l i c h e n An-
t i k e f i n d e n s i c h i n der B l i i t e z e i t der T h e o l o g i e des We-
s t e n s k e i n e a u s f i i h r l i c h e n Auslegungen, wenn man von H i e r = 
onymus a b s i e h t , d e s s e n Auslegung s i c h ohne w e i t e r e s i n 
d i e o s t l i c h e n T r a d i t i o n e n e i n o r d n e n l a f i t . Auch A u g u s t i n u s 
h a t i n seinem Werk JM a l s Ganzes n i c h t a u s g e l e g t ; d i e 
F r i e d e n s v e r h e i l i u n g ( J e s 2,4 bzw. Mi 4,3) kommt b e i ihm 
227 
iiberhaupt n i c h t v o r . D i e s mag weniger d a r a n l i e g e n , 
daii e r an der F r i e d e n s t h e m a t i k n i c h t i n t e r e s s i e r t war, 
s o n d e r n eher daran, daft e r n i c h t wie d i e V a t e r des O s t e n s 
und Hieronymus e i n s y s t e m a t i s c h e r Kommentator war mit dem 
223 
Z i e l , das gesamte AT umfassend a u s z u l e g e n . An a n d e r e n 
S t e l l e n kann b e i ihm f e s t g e s t e l l t werden, daft e r , schon 
u n t e r dem E i n d r u c k der beginnenden V b l k e r w a n d e r u n g s z e i t , 
b e s o n d e r s i n seinem Spatwerk d i e E r f i i l l u n g a l t t e s t a m e n t -
l i c h e r F r i e d e n s v e r h e i f l u n g e n auf e i n e noch a u s s t e h e n d e Zu~ 
k u n f t h i n d e u t e t e ; i n der Gegenwart s e i d i e s noch n i c h t 
229 
r e a l i s i e r t . Dagegen i s t uns von A v i t u s von Vienne e i n e 
Auslegung der P e r i k o p e von JM aus dem B u r g u n d e r r e i c h des 
s e c h s t e n J a h r h u n d e r t s e r h a l t e n g e b l i e b e n . 
227. V g l . L o h f i n k , S c h w e r t e r , S. 202. 
228. V g l . F u c h s , A u g u s t i n , der S. 43-53 e i n e n U b e r b l i c k 
uber den B e g r i f f der "pax" b e i A u g u s t i n g i b t . 
229. V g l . Fuchs ebd. S. 46-51, der B e l e g e s t e l l e n dazu an-
f i i h r t . I n p r a g n a n t e r Weise s p r i c h t A u g u s t i n u s vom 
F r i e d e n a l s " f u t u r a " i n E n a r r a t i o i n Ps 48, I I 6 
( z i t . b e i Fuchs ebd. S. 48; v g l . CChr. SL 38, S. 
570) . 
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5=1 A v i t u s von V i e i i a e : B r i e f 22 an Gumdobad 
A v i t u s von Vienne, der urn 518 s t a r b , war B i s c h o f i n G a l -
l i e n und w i r k t e f u r d i e {Conversion der Burgunder vom 
2 30 
A r i a n i s m u s zum K a t h o l i z i s m u s . I n diesem Zusammenhang 
s t e h t s e i n e Korrespondenz mit dem a r i a n i s c h e n Burgunder-
k o n i g Gundobad, i n der e i n e Auslegung von JM e r h a l t e n 
2 31 
i s t . Im 21. B r i e f f r a g t Gundobad an, daft e r A v i t u s urn 
Rat b i t t e n w o l l e , wann und auf welche Weise d i e Prophe-
z e i u n g e n e i n e r "Lesung" aus den P r o p h e t e n e r f i i l l t s e i n 
232 
wiirden. E r f i i g t e i n Z i t a t von JM d i e s e r Anfrage h i n z u . 
I n s e i n e r Antwort ( e p . 22) b i t t e t A v i t u s z u n a c h s t Gundo-
bad um V e r s t a n d n i s , daft es ihm s c h w e r g e f a l i e n i s t , i n der 
233 
Kurze e i n e s B r i e f e s e i n e Antwort zu geben. B e i s e i n e r 
e i g e n t l i c h e n Auslegung bewegt s i c h A v i t u s z u n a c h s t i n den 
v o r g e z e i c h n e t e n Bahnen f r i i h e r e r T r a d i t i o n e n . Der e r s t e 
T e i l der P r o p h e t i e , das Ausgehen von G e s e t z und Wort Got-
t e s , h a t s i c h e r f i i l l t i n der Z e i t der I n k a r n a t i o n C h r i s t i 
(tempore dominicae i n c a r n a t i o n i s ) . Wie b e i Hieronymus 
w i r d das Argument verwendet, daft das G e s e t z den Z i o n 
" v e r l a s s e n " habe und e i n " a n d e r e s " Wort zu e r w a r t e n i s t . 
A v i t u s d e u t e t d i e s h i e r d i r e k t c h r i s t o l o g i s c h , wie H i e -
ronymus: Das "Wort" i s t das, das " F l e i s c h geworden i s t " 
( J o h 1,14) und " u n t e r uns gewohnt h a t " . Damit i s t auch 
das " G e s e t z " d i e " l e x C h r i s t i a n a " , das E v a n g e l i u m . 
230. V g l . A l t a n e r / S t u i b e r , P a t r o l o g i e , S. 475= 
231. Es h a n d e l t s i c h um d i e B r i e f e 21 und 22 ( e d . P e i -
p e r ) . V g l . zu d i e s e n : B u c k h a r d t , B r i e f s a m m l u n g , S. 
73-75. 
232. Es h a n d e l t s i c h h i e r um Mi 4,1-5. Die S t e l l e n a n g a b e 
P e i p e r s i s t zu k o r r i g i e r e n . 
233. A v i t u s meint, daft e r e i n J e s a j a - Z i t a t zu b e h a n d e l n 
habe (Z. 2 0 ) . Der Angabe "termino p a g i n a e s u b d i t i -
s t i s " i s t zu entnehmen, daft der B r i e f 21 nur i n e i -
ner v e r stiimmelten Form e r h a l t e n i s t . V g l . B u r c k -
h a r d t , B r iefsammlung, S. 74: er war e i n e vom e i g e n t -
l i c h e n B r i e f g e t r e n n t e Schluflanmerkung. 
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Die P r o p h e z e i u n g , dali d i e V o l k e r g e r i c h t e t und z u r e c h t g e -
w i e s e n werden, i s t dadurch e r f i i l l t worden, daft das "Wort" 
d i e V d l k e r i n " e i n e K i r c h e " zusammengefuhrt h a t . D i e s 
kann an d i e s e r S t e l l e e i n Hin w e i s auf d i e S i t u a t i o n der 
K i r c h e n s p a l t u n g s e i n , urn de r e n Aufhebung A v i t u s kampft. 
Die Auslegung der P r o p h e z e i u n g des Umschmiedens der 
K r i e g s g e r a t e b e g i n n t z u n a c h s t i n Anlehnung an d i e b i s h e -
r i g e T r a d i t i o n : 
"Wenn es auch sein kann, daB es uber die Zeit der Inkarna-
tion des Herrn (de corporea aetate Domini) handelt, in 
der auf dem ganzen ruhigen Erdkreis ungestorter Friede 
bliihte - ich habe es fur eine Zeitlang (auch) so ver-
standen. Offensichtlicher soil dieses fiir die Christ-
glaubigen zutreffen, wenn der groBeren Zahl von ihnen 
der Gebrauch des Schwertes fehlt und fehlte, mit dem die 
Bosheit des Menschen in der Gefahr bei der ersten Geburt 
bewaffnet hatt, die zweite Geburt es nun zum Gebrauch 
des Heils und lebenbringendem Ackerbau umwandelt. Denn 
wenn im Evangelium iiber das Ende der Weltzeit verkiindet 
wird: 'Es werden sich erheben Volk gegen Volk und Reich 
gegen Reich' (Mk 13,8) und wir aus denselben Anzeichen 
der Ubel den SchluB Ziehen konnen, daB bald das Ende der 
Welt droht, wenn es nicht, wie oben gesagt, in iibertra-
gener Weise (figuraliter) zu verstehen ist, (dann) weiB 
ich (dennoch) nicht, wie etwas nach dem Ende der Zeiten 
als abgestumpfte Scharfe in Hacken und Pfliige umgewan-
delt wird."234 
Zunachst b e h a n d e l t A v i t u s d i e ihm bekannte h i s t o r i s c h - p o -
l i t i s c h e Auslegung aus der T r a d i t i o n des Euseb, d i e e r 
v i e l l e i c h t liber Hieronymus k e n n e n g e l e n r t h a t t e und s e l b s t 
e i n e Z e i t l a n g so v e r t r e t e n h a t t e . I n der Z e i t der K r i e g e 
der Vdlkerwanderung i s t d i e s nur noch e i n e R u c k s c h a u auf 
Vergangenes. 
Aus diesem Grund g r e i f t e r auf d i e a l t e r e n T r a d i t i o n z u -
r i i c k , d i e ihm v i e l l e i c h neben Hieronymus d u r c h d i e A u s l e -
234. P e i p e r , S. 54, Z. 33 - S. 55, Z. 4. 
= 134 = 
gung des I r e n a u s , der j a i n Lyon g e w i r k t h a t t e , bekannt 
war •> B e i den C h r i s t e n , d i e d i e Waffen, d i e h i e r eher gei«= 
s t i g - s p i r i t u e l l v e r s t a n d e n werden mtissen, a b g e l e g t haben, 
ha t s i c h d i e V o r a u s s a g e e r f i i l l t . Zwar h a t b e i der n a t i i r -
l i c h e n Geburt d i e " B o s h e i t " im S i n n e der a u g u s t i n i s c h e n 
E r b s i i n d e n l e h r e s i e mit einem " S c h w e r t " b e w a f f n e t , aber i n 
der " z w e i t e n Geburt", der T a u f e , i s t d i e s e s zum " A c k e r -
bau" ( c u l t u r a ) , der Leben b r i n g t , umgewandelt worden. 
H i e r i s t e i n e A h n l i c h k e i t z u r L e h r e der " r e c a p i t u l a t i o " 
b e i I r e n a u s zu bemerken: Wie C h r i s t u s s e l b s t d i e Schop-
fung v o l l e n d e t , so w i r d d i e l e i b l i c h e Geburt des C h r i s t e n 
i n der Taufe zu ihrem Z i e l g e b r a c h t . 
Zu d i e s e r Auslegung t r i t t das Moment e i n e r e s c h a t o l o g i -
s c h e n , s o g a r a p o k a l y p t i s c h e n Deutung h i n z u . Die K r i e g e 
der V b l k e r w a n d e r u n g s z e i t s e t z t A v i t u s g l e i c h mit den Z e i -
chen des nahekommenden Weltendes, d i e das E v a n g e l i u m p r o -
p h e z e i t . S e i n U r t e i l uber d i e b e s t e h e n d e Welt i s t r e s i g -
n i e r t und p e s s i m i s t i s c h , so wie es s i c h auch aus dem 
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Spatwerk des A u g u s t i n u s a b l e s e n l a f i t . A v i t u s b l e i b t 
d i e Hoffnung d a r a u f , dafi i n i r g e n d e i n e r Weise nach dem 
Weltende der V o l k e r f r i e d e W i r k l i c h k e i t werden kann. Zu 
d i e s e r Hoffnung t r i t t der R i i c k v e r w e i s auf d i e " f i g u r a l i -
t e r " b e i den " K a t h o l i k e n " e r f o l g t e B e f r i e d u n g def V b l k e r . 
H i e r s i n d n i c h t nur d i e wahren G l a u b i g e n , d i e im Gegen-
s a t z zu den a r i a n i s c h e n Germanen s t e h e n , a n g e s p r o c h e n . 
A v i t u s s p r i c h t h i e r auch den G e g e n s a t z z w i s c h e n den Ge-
w a l t t a t e n der a r i a n i s c h e n Germanenreiche und den f i i r den 
F r i e d e n w i r k e n d e n k a t h o l i s c h e n B i s c h d f e n i n i n d i r e k t e r 
Weise an. Mit d i e s e r Bemerkung w i l l A v i t u s dem Konig 
d e u t l i c h machen, daB der k a t h o l i s c h e Glaube auch i n s e i -
nem R e i c h f r i e d e n s s t i f t e n d e Wirkung h a t . 
235. S.o. Anm. 229; v g l . dazu auch Vogt , R e i c h G o t t e s , 
S. 83-88. 
236. V g l . B u r c k h a r d t , Briefsammlung, S. ? 4 f . 
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Was d i e Auslegung der P r o p h e z e i u n g vom "Weinstock" und 
"Feigenbaum" b e t r i f f t , so bemerkt A v i t u s , daft d i e s e s 
n i c h t zu d i e s e r P e r i k o p e ( l e c t i o ) g e h o r t , weder vom Wort= 
l a u t noch vom I n h a l t h e r . Daft Gundobad d i e V e r s i o n von JM 
aus Mi z i t i e r t h a t , h a t e r h i e r n i c h t bemerkt „ Er h a t 
wohl angenommen, daft s i c h e i n Z i t a t aus der Rede des Ahab 
(4 Kbn l 8 , 3 1 ; v g l . J e s 36,16) i n d i e P e r i k o p e e i n g e s c h l i -
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chen h a t , d i e Gundebad z i t i e r t e . M b g l i c h i s t , daft es 
zu diesem M i f t v e r s t a n d n i s kam, w e i l Gundobad (oder s e i n 
S c h r e i b e r ) e i n e Lesung ( " l e c t i o " ) aus dem G o t t e s d i e n s t 
n i c h t r i c h t i g i d e n t i f i z i e r e n konnte, d i e A v i t u s i n seinem 
L e k t i o n a r vor s i c h l i e g e n h a t t e . Aus diesem Grund l e g t er 
d i e s e n S a t z n i c h t aus, sondern nimmt Bezug auf J e s 2,5f 
( "Haus J a k o b " ) : Den Juden i s t d i e F r i e d e n s v e r h e i f t u n g f r i i -
h e r nach i h r e r Umkehr zu g e s a g t worden, s p a t e r wurde s i e 
aber wegen i h r e r w e i t e r e n Siiden w i d e r r u f e n . 
Die Auslegung der F r i e d e n s v e r h e i f t u n g von JM b e i Gundobad 
z e i g t z u n a c h s t , daft d i e a l t e r , v o r k o n s t a n t i n i s c h e Aus-
legung w i e d e r neue A k t u a l i t a t gewonnen hat gegeniiber der 
Deutung des E u s e b i u s . Die M i n d e r h e i t e n s i t u a t i o n der f r i i -
hen C h r i s t e n i s t a h n l i c h der S i t u a t i o n der K a t h o l i k e n un-
t e r den g e r m a n i s c h e n A r i a n e r n . Dagegen i s t der F r i e d e , 
der zur Geburt C h r i s t i auf der Welt h e r r s c h t e , n i c h t mehr 
andauerndes H e i l s z e i c h e n , s o n d e r n bloftes h i s t o r i s c h e s 
Faktum der V e r g a n g e n h e i t . Die K r i e g e der Vblkerwande-
r u n g s z e i t s i n d dagegen a k t u e l l e r f a h r b a r und werden a l s 
Z e i c h e n des nahen Weltendes a p o k a l y p t i s c h g e d e u t e t . .Damit 
kann s i c h d i e Verheiftung von JM i n der Welt n i c h t mehr i n 
237. V g l . d i e Anmerkung P e i p e r s zu der S t e l l e ( S . 55, Z. 
5 f ) . B u r c k h a r d t , Briefsammlung, S. 75, der d i e s e r -
kannt h a t , h a t d i e U r s a c h e , daft A v i t u s d i e gesamte 
P e r i k o p e f i i r J e s 2,2-4 h a l t , n i c h t d a r g e s t e l l t . 
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d i e s e r W e l t z e i t e r f i i l l e n , n u r n o c h b e i den "wahren C h r i -
s t e n " . A v i t u s h a t i n d e r K r i s e n s i t u a t i o n e i n s e h r p e s s i -
m i s t i s c h e s G e s c h i c h t s b i l d = A n d e r e r s e i t s b r a u c h t e r das 
H e i l n i c h t m i t e i n e r k o n k r e t e n R e g i e r u n g zu i d e n t i f i z i e -
r e n . Ihm b l e i b t d i e H o f f n u n g , daft s i c h das H e i l i n d e r 
W e l t a u f e i n e u n v e r f i i g b a r e Weise d u r c h G o t t i r g e n d w a n n 
n o c h d u r c h s e t z t . 
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6 0 C f o r i s t u s uuad d e r V o l k e r f r i e d e - Verawch e i n e r 
Zuaanmsnemfassimg u n d Ausdeufcuimg d e r Exegese VOEL JM 
Von d e r T h e m e n s t e l l u n g h e r k a n n e i n U b e r b l i c k i i b e r d i e 
F r i e d e n s t h e o l o g i e d e r A l t e n K i r c h e , d e r an d e r A u s l e g u n g 
v o n JM a n s e t z t , n u r s e h r f r a g m e n t a r i s c h s e i n . Dennoch 
s o l l e n h i e r e i n i g e w e s e n t l i c h e P u n k t e , d i e s i c h i n e i n e m 
v e r g l e i c h e n d e n U b e r b l i c k z e i g e n , d a r g e s t e l l t w e r d e n . Ab-
s c h l i e f l e n d s o i l n o c h k u r z a n g e s p r o c h e n w e r d e n , was d a v o n 
auch h e u t e n o c h v o n B e l a n g s e i n k o n n t e . 
Die gesamte P e r i k o p e v o n JM wurde v o n den V a t e r n - s i e h t 
man v o n T h e o d o r v o n M o p s u e s t i a ab - so a u s g e l e g t , daft d i e 
a l t t e s t a m e n t l i c h e n P r o p h e z e i u n g e n nun im Neuen Bund i h r e 
E r f i i l l u n g g e f u n d e n h a b e n . I n den A u s l e g u n g e n s o i l ge-
z e i g t w e r d e n , daft i n C h r i s t u s und d e r K i r c h e d i e P r o p h e -
z e i u n g e n aus JM e r f u l l t s i n d . D i e s g i l t b e s o n d e r s f u r den 
A n f a n g s t e i l d e r P r o p h e t i e , wo v o n d e r V d l k e r w a l l f a h r t und 
vom Ausgehen des " G e s e t z e s " u n d " W o r t e s " d i e Rede i s t . 
H i e r s t i m m e n g r u n d s a t z l i c h a l l e A u s l e g e r d a r i n u b e r e i n , 
d i e s a l s i n C h r i s t u s , den im NT b e r i c h t e t e n G e s c h e h n i s s e n 
( A p o s t e l p r e d i g t ) und i n d e r K i r c h e a l s e r f u l l t a n z u s e h e n . 
D i e s g i l t a u c h , wenn d i e e i n z e l n e n A u s l e g u n g e n v o n e i n a n -
de r d i f f e r i e r e n , u n d b e i den s p a t e r e n A u s l e g e r n d i e 
Grundzvige a n t i o c h e n i s c h e r bzw. a l e x a n d r i n i s c h e r A u s l e -
g u n g s t r a d i t i o n d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n . D i e A u s l e g u n g d e r 
P r o p h e z e i u n g des V b l k e r f r i e d e n s s t e h t ganz im D i e n s t d e r 
c h r i s t o l o g i s c h e n A u s l e g u n g und i s t a u f s i e h i n g e o r d n e t . 
Anders i s t . d a s B i l d b e i d e r e i g e n t l i c h e n F r i e d e n s v e r h e i s -
s u ng, wo d i e e i n z e l n e n A u s l e g u n g e n v e r s c h i e d e n e v o n e i n a n -
de r d i f f e r i e r e n d e G rundziige a u f w e i s e n . D i e zu v e r s c h i e d e -
- 138 -
nen Z e i t e n u n t e r s c h i e d l i c h e S i t u a t i o n d e r K i r c h e und d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e n t i o n e n und A u s l e g u n g s p r i n z i p i e n 
de r E x e g e t e n s c h u l e n haben d e u t l i c h e S p u r e n h i n t e r l a s s e n . 
H i e r s o l i d e r Weg, den d i e A u s l e g u n g i n d e r T r a d i t i o n ge-
nommen h a t , n i c h t n o c h m a l s n a c h v o l l z o g e n w e r d e n . S t a t t -
( l e s s e n k o n n e n v i e r t h e o l o g i s c h e G r u n d e l e m e n t e h e r a u s g e h o -
ben w e r d e n , d i e s i c h i n den A u s l e g u n g e n d e r V a t e r f i n d e n . 
Z u n a c h s t ware d i e " g e i s t i g - s p i r i t u e l l e " A u s l e g u n g im en-
g e r e n S i n n e zu n e n n e n , d i e v e r e i n f a c h t b e s a g t , d a l i d u r c h 
das E v a n g e l i u m g e n e r e l l das Gute zum Bosen v e r w a n d e l t 
w i r d u n d d a d u r c h d e r F r i e d e a l s F r u c h t des H e i l i g e n G e i -
s t e s h e r v o r g e b r a c h t w i r d . D i e b o s e n Machte d e r Damonen 
werd e n i m " g e i s t i g e n " Kampf b e s i e g t , und d i e W a h r h e i t 
s e t z t s i c h gegen v i e l f a l t i g e I r r t i i m e r d u r c h . 
Das z w e i t e E l e m e n t , das s i c h e b e n f a l l s s e h r f r i i h f i n d e t , 
i s t d i e D e u t u n g des V o l k e r f r i e d e n s a l s d i e z e i c h e n h a f t e 
Vorwegnahme i n d e r K i r c h e , b e i den C h r i s t e n , d i e d i e f r l i -
h en A p o l o g e t e n m i t " w i r " a n s p r e c h e n . D i e s i s t e i n Z e i c h e n 
f i i r d i e W i r k m a c h t des E v a n g e l i u m s . S p a t e r i s t im g l e i c h e n 
S i n n e d a v o n d i e Rede, d a l i das E v a n g e l i u m b e i den V b l k e r n , 
d i e es annehmen, mehr und mehr s e i n e h u m a n i s i e r e n d e und 
f r i e d e n s s t i f t e n d e W i r k u n g e n t f a l t e t , so d a l i d i e s e zum 
f r i e d l i c h e n H a n d e l n u b e r g e h e n . 
Zum d r i t t e n i s t d i e v o n Euseb e i n g e f i i h r t e h i s t o r i s c h - p o l -
i t i s c h e A u s l e g u n g zu n e n n e n . Im B e r e i c h d e r W e l t , a u l i e r -
h a l b d e r K i r c h e , v o l l z i e h t s i c h m i t d e r Pax Romana p a r a l -
l e l z u r A u s b r e i t u n g des E v a n g e l i u m s d i e D u r c h s e t z u n g des 
k o n k r e t g e s e l l s c h a f t l i c h e n F r i e d e n s a u f d e r p o l i t i s c h e n 
Ebene. D i e s e T a t s a c h e l a f i t d i e E r f i i l l u n g d e r P r o p h e t i e 
und d i e s i c h d a r i n z e i g e n d e W i r k m a c h t des E v a n g e l i u m s an 
d i e k o n k r e t e r f a h r b a r e g e s c h i c h t l i c h e S i t u a t i o n z u r i i c k -
b i n d e n . Auch im Raum a u l i e r h a l b d e r K i r c h e g i b t es s i c h t -
b a r e H e i l s z e i c h e n . 
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Z u l e t z t b l e i b t n o ch d i e e s c h a t o l o g i s c h e o d e r a u c h a p o k a -
l y p t i s c h e D e u t u n g , d i e A v i t u s i n s e i n e r A u s l e g u n g l i e -
f e r t , z u n e n n e n . S i e g i b t d e r H o f f n u n g A u s d r u c k , d a l i a u c h 
g e r a d e i n e i n e r S i t u a t i o n , wo k e i n F r i e d e e r f a h r b a r i s t , 
d e n noch G o t t l e t z t e n d l i c h den F r i e d e n s c h a f f e n u n d das 
Z i e l d e r G e s c h i c h t e zum Gu t e n wenden k a n n . 
F e s t z u h a l t e n b l e i b t , d a l i d i e c h r i s t o l o g i s c h e A u s l e g u n g 
des T e x t e s aus dem A l t e n T e s t a m e n t e i n e d u r c h g e h e n d e T r a -
d i t i o n b i l d e t , w a h r e n d d i e A u s l e g u n g d e r F r i e d e n s v e r h e i -
li u n g s i c h i n s b e s o n d e r e n a c h d e r K o n s t a n t i n i s c h e n Wende 
w a n d e l t e . Daraus l a l i t s i c h s c h l i e f i e n , dafl den V a t e r n d i e 
c h r i s t o l o g i s c h e A u s l e g u n g a u l i e r s t w i c h t i g war, d i e E r f i i l -
l u n g d e r F r i e d e n s v e r h e i l i u n g e i n Z e i c h e n f i i r d i e s e w a r . 
D i e s e s Z e i c h e n i s t i n v e r s c h i e d e n e n K o n t e x t e n g r u n d s a t z -
l i c h w a n d e l b a r und s t e h t f u r e i n e i i b e r es s e l b s t h i n a u s -
gehende R e a l i t a t . 
Es l a l i t s i c h n un d i e Frage s t e l l e n , was v o n den g e n a n n t e n 
v i e r E l e m e n t e n d e r A u s l e g u n g d e r F r i e d e n s v e r h e i l i u n g h e u t e 
noch G u l t i g k e i t h a b e n k o n n t e . Es ware n i c h t angemessen, 
wenn man l e d i g l i c h a u f d i e f r i i h e r e a l t k i r c h l i c h e T r a d i -
t i o n z u r i i c k g e h e n wurde und s i e a l s Norm g e g e n i i b e r e i n e r 
s p a t e r e n V e r f a l s c h u n g s e t z e n w i i r d e , urn etwa sagen zu k o n -
nen, d a l i auch h e u t e m o g l i c h s t a l l e C h r i s t e n k e i n e n M i l i -
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t a r d i e n s t mehr l e i s t e n s o l l t e n . So, w i e d i e a l t k i r c h -
238. V g l . etwa d i e A u f f a s s u n g v o n Hornus ( P o l i t i s c h e E n t -
s c h e i d u n g e n ) . Was d i e p a t r i s t i s c h e A u s l e g u n g v o n JM 
i n d e r f r i i h e n Z e i t a n g e h t , so g e h t d a r a u s l e d i g l i c h 
h e r v o r , d a l i d i e A b w e s e n h e i t d e r C h r i s t e n vom M i l i t a r 
e i n F r i e d e n s z e i c h e n i m S i n n e d e r E r f i i l l u n g d e r P r o -
p h e t i e s e i n k a n n . Uber den S t e l l e n w e r t d e r T a t s a c h e 
i n d e r A l t e n K i r c h e und d i e M o t i v a t i o n , d i e d i e 
C h r i s t e n d azu b e w e g t e , i s t d a b e i noch n i c h t s a u s g e -
s a g t . V g l . zu d i e s e r P r o b l e m a t i k H e l g e l a n d , D a l y , 
B u r n s , C h r i s t i a n s , S. 87-93. 
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l i c h e n A u s l e g e r i n e i n e r k o n k r e t e n g e s c h i c h t l i c h e n S i t u -
a t i o n z u i h r e n A d r e s s a t e n g e s p r o c h e n h a b e n , g i l t es a u c h 
h e u t e , daft d i e F r a g e , was h e u t e a n g e s i c h t s d e r P r o b l e m e , 
d i e s i c h s t e l l e n , Z e i c h e n des F r i e d e n s s e i n k a n n , im Kon-
t e x t d e r S i t u a t i o n h e u t e b e a n t w o r t e t w e r d e n muli. So i s t 
etwa d i e Frage n a c h d e r E r l a u b t h e i t d e r A b s c h r e c k u n g m i t 
M a s s e n v e r n i c h t u n g s m i t t e l n v o n v b l l i g n e u e r Q u a l i t a t i m 
V e r g l e i c h zu d e r f r i i h e r e n F r a g e , ob u n d wann e i n K r i e g 
a l s g e r e c h t b e z e i c h n e t w e r d e n k o n n e . H i e r s i n d T h e o l o g i -
sche E t h i k und C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e g e f r a g t , d i e f i i r 
d i e K o n k r e t i s i e r u n g e i n e r F r i e d e n s t h e o l o g i e i m K o n t e x t 
de r W e l t i h r e e i g e n e n Methoden h a b e n . Auch d i e K i r c h e u n d 
j e d e r e i n z e l n e C h r i s t haben s i c h d e r H e r a u s f o r d e r u n g zu 
stellen„ 
T r o t z d i e s e r , v o n d e r Sache s e l b s t h e r angemessenen E i n -
s c h r a n k u n g , l a f l t s i c h d i e Frage s t e l l e n , was v o n den ge-
n a n n t e n v i e r G r u n d e l e m e n t e n j e w e i l s b l e i b e n d e B e d e u t u n g 
b e h a l t . Aus h e u t i g e r S i c h t k a n n manches n i c h t so ohne 
w e i t e r e s e i n f a c h iibernommen w e r d e n und mull w e i t e r h i n t e r -
f r a g t w e r d e n . An d i e s e r S t e l l e k a n n d i e s e R e f l e x i o n n u r 
a n d e u t u n g s w e i s e v o l l z o g e n w e r d e n . 
Was d i e " g e i s t i g - s p i r i t u e l l e " A u s l e g u n g , d i e s i c h s c h o n 
v o n A n f a n g an i n d e r T r a d i t i o n f i n d e n l a f l t , a n b e l a n g t , so 
ware d i e Frage zu d i s k u t i e r e n , d i e s i c h g e g e n i i b e r d e r mo-
d e r n e n a l t t e s t a m e n t l i c h e n Exegese s t e l l t , ob und w i e e i n e 
s o l c h e A u s l e g u n g i i b e r h a u p t n och S i n n macht . H i e r k a n n i m 
B l i c k a u f d i e A u s l e g u n g d e r F r i e d e n s v e r h e i f t u n g n u r f e s t -
g e h a l t e n w e r d e n , daft s o z u s a g e n h i n t e r einem "Urnschmieden 
v o n K r i e g s g e r a t e n " , a l s o e i n em a u f t e r l i c h e n F r i e d e n s z u -
s t a n d , immer e i n Weg vom Guten zum Bbsen s t a t t f i n d e n muft, 
d a m i t d e r F r i e d e W i r k l i c h k e i t w e r d e n k a n n . Zum F r i e d e n , 
de r n i c h t b l o f t A b w e s e n h e i t v o n K r i e g i s t , g e h b r e n Ge-
r e c h t i g k e i t u n d L i e b e h i n z u . Auch h e u t e haben d e r c h r i s t -
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l i c h e Glaube und das E v a n g e l i u m h i e r d i e w i c h t i g e Funk-
t i o n , es zu e r m o g l i c h e n , d a l i d i e " F r u c h t e des H e i l i g e n 
G e i s t e s " i n K i r c h e u n d W e l t g e e r n t e t w e r d e n k b n n e n . 
Das z w e i t e E l e m e n t d e r a l t e r e n T r a d i t i o n , daft d e r F r i e d e 
s e i n e n b e s o n d e r e n O r t i n d e r K i r c h e h a t , wurde , w i e b e -
r e i t s i n d e r E i n l e i t u n g a n g e s p r o c h e n , b e s o n d e r s v o n G. 
L o h f i n k h e r ausgehoben . Dali d e r F r i e d e e i n e n k o n k r e t e n O r t 
b r a u c h t , an dem e r e r f a h r b a r w i r d , i s t n i c h t z u b e s t r e i -
t e n . Der F r i e d e , den das E v a n g e l i u m m i t s i c h b r i n g t , h a t 
s e i n e n k o n k r e t e n O r t i n d e r K i r c h e , i n d e r e r m o d e l l h a f t 
g e l e b t w i r d , und wo d u r c h d i e F a s z i n a t i o n des g e l e b t e n 
G l a u b e n s immer w i e d e r Menschen i n d i e N a c h f o l g e g e r u f e n 
w e r d e n . A l l e r d i n g s muli aus d e r S i c h t des H i s t o r i k e r s ge-
s a g t w e r d e n , d a l i d i e s e s M o d e l l n u r i n u n t e r s c h i e d l i c h e r , 
o f t u n v o l l k o m m e n e r Weise v e r w i r k l i c h t w o r d e n i s t , mehr 
a l s es i n d e r i m a p o l o g e t i s c h e n K o n t e x t v o r g e t r a g e n e n 
F e s t s t e l l u n g d e r E r f i i l l u n g d e u t l i c h w i r d . Das M o d e l l des 
i n d e r K i r c h e g e l e b t e n F r i e d e n s b l e i b t g r u n d s a t z l i c h ge-
g e n i i b e r dem A n s p r u c h des E v a n g e l i u m s a n f a n g h a f t und p r o -
b l e m a t i s c h . Dennoch i s t d a r a n b e s o n d e r s f e s t z u h a l t e n . 
S c h w i e r i g e r i s t d i e B e u r t e i l u n g d e s s e n , was s e i t E u s e b i u s 
a l s h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e A u s l e g u n g s e i n e n P l a t z i n d e r 
T r a d i t i o n g e f u n d e n h a t . D i e V e r b i n d u n g k o n k r e t e r p o l i t i -
s c h e r G e s c h e h n i s s e , v o n M a c h t h a b e r n u n d I n s t i t u t i o n e n , m i t 
d e r H e i l s g e s c h i c h t e e r s c h e i n t a u l i e r s t p r o b l e m a t i s c h . A l l -
zu l e i c h t k ann d i e s e s dazu d i e n e n , k o n k r e t e P o l i t i k s a k -
r a l zu l e g i t i m i e r e n und d a m i t d e r K r i t i k zu e n t z i e h e n . 
E r s t r e c h t k a n n aus h e u t i g e r S i c h t Eusebs P a r a l l e l i s i e -
r u n g v o n M o n a r c h i e u n d Monotheismus n u r a b g e l e h n t w e r d e n , 
s c h o n a l l e i n deswegen, w e i l i n e i n e r D e m o k r a t i e n i c h t a u -
t o k r a t i s c h e A l l e i n h e r r s c h a f t , s o n d e r n P a r t i z i p a t i o n das 
L e i t b i l d i s t . A n d e r e r s e i t s a b e r w e i s t d i e s e A u s l e g u n g 
d a r a u f h i n , d a l i es dem c h r i s t l i c h e n Glauben, angemessen 
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i s t , wenn v o n d i e s e m h e r H e i l s - u nd F r i e d e n s z e i c h e n i n 
d e r W e l t g e s e t z t w e r d e n , Gerade a n g e s i c h t s d e r h e u t i g e n 
b e d r o h l i c h e n W e l t p r o b l e m e i s t d e r C h r i s t d a z u b e r u f e n , 
a uch a u B e r h a l b d e r K i r c h e i n d e r W e l t d u r c h s e i n e v e r a n t -
w o r t l i c h e A n t e i l n a h m e Z e i c h e n des F r i e d e n s u n d d e r Ge-
r e c h t i g k e i t zu s e t z e n . Er muB d a b e i i m Auge b e h a l t e n , daft 
d i e s i n den p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n , mehr n o c h a l s i n 
e i n e r G e m e i n s c h a f t G l e i c h g e s i n n t e r , n u r u n v o l l k o m m e n mbg-
l i c h i s t . 
D i e a p o k a l y p t i s c h - e s c h a t o l o g i s c h e A u s l e g u n g , d i e A v i t u s 
d e r F r i e d e n s v e r h e i l i u n g i n e i n e r b e d r a n g t e n Z e i t gegeben 
h a t , b e r e i t e t h e u t e ebenso P r o b l e m e . Man w i r d h e u t e n i c h t 
mehr s a g e n k d n n e n , daft, da b a l d das Ende d e r W e l t kommen 
w i r d , es j e t z t n i c h t so s e h r w i c h t i g i s t , daft es h i e r u nd 
h e u t e F r i e d e n g i b t . A n d e r e r s e i t s i s t a u c h h e u t e d a r a n 
f e s t z u h a l t e n , daft g e r a d e dann, wenn F r i e d e n n u r s e h r we-
n i g s p i i r b a r i 3 t , d i e H o f f n u n g w i c h t i g w i r d , daft d e r F r i e -
den n i c h t v o n den Menschen a l l e i n , s o n d e r n l e t z t e n d l i c h 
n u r v o n G o t t s e l b s t g e s c h a f f e n w e r d e n k a n n . Gerade aus 
e i n e r s o l c h e n H a l t u n g k b n n e n a u c h i n e i n e r b e d r a n g t e n , 
f r i e d l o s e n S i t u a t i o n Z e i c h e n des F r i e d e n s g e s e t z t w e r d e n . 
Wenn h e u t e d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e n P r o p h e t i e n b e t r a c h t e t 
w e r d e n , so v e r s u c h e n moderne E x e g e t e n , d i e T e x t e im h i -
s t o r i s c h e n K o n t e x t d e r Z e i t , i n d e r s i e e n t s t a n d e n s i n d , 
zu d e u t e n . Wie e i n g a n g s g e s a g t w u rde, w i r d d i e P r o p h e t i e 
aus JM so v e r s t a n d e n , daft i n d e r I n t e n t i o n des A u t o r s es 
s i c h urn e i n e e n d z e i t l i c h e V i s i o n h a n d e l t , d i e d i e R o l l e 
des G o t t e s v o l k e s i n d e r Gegenwart f u r d i e V b l k e r b e -
s c h r e i b t . Auf d i e s e m H i n t e r g r u n d k a n n auch h e u t e , a n k n i i p -
f e n d an d i e a l t k i r c h l i c h e A u s l e g u n g , d i e Frage n a c h d e r 
E r f i i l l u n g w i e d e r neu g e s t e l l t w e r d e n . Denn d i e s e Frage 
i s t h e u t e im Gegensatz z u r A l t e n K i r c h e k e i n G e g e n s t a n d 
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a k t u e l l e r u n d h e f t i g e r K o n t r o v e r s e n m i t H e i d e n , J u d e n u n d 
I r r l e h r e r n mehr. Das Argument e i n e r " E r f u l l u n g " d e r P r o -
p h e t i e i n d e r K i r c h e w i r d n i c h t mehr i n e i n s e i t i g e r apo-
l o g e t i s c h e r F r o n t s t e l l u n g g e b r a u c h t . Man k o n n t e d a h e r , 
m i t a l l e r V o r s i c h t und a l l e m R e s p e k t v o r dem G e s p r a c h -
s p a r t n e r , w i e d e r n a c h e i n e r E r f u l l u n g d e r F r i e d e n s v e r h e i -
fiung f r a g e n , ohne manche z e i t b e d i n g t e n E i n s e i t i g k e i t e n 
d e r A l t e n K i r c h e z u i i b e r n e h m e n . V i e l l e i c h t k d n n t e man 
h e u t e anhand d e r d a r g e s t e l l t e n G r u n d e l e m e n t e d e r a l t = 
k i r c h l i c h e n A u s l e g u n g d e r F r i e d e n s v e r h e i f t u n g s a g e n , da f i 
s i c h d i e P r o p h e t i e i m L i c h t e des E v a n g e l i u m s d o r t e r -
f i i l l t , wo F r i e d e n , V e r s o h n u n g , G e r e c h t i g k e i t u n d L i e b e 
s p i i r b a r e Gegenwart w e r d e n : b e i m e i n z e l n e n , i n K i r c h e und 
W e l t , u n d s c h l i e f l l i c h i n d e r H o f f n u n g a u f den F r i e d e n 
Gottes„ 
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